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Faced with the immensity of the task of countering currents
of atheism and agnosticism , of re-evangelizing continents , the ques-
tion of Thomas is a very apt one: "Lord, how can we know the wav?"
It is a question , too, with which we leaders in the Congregation can
easily identify. Living in a new welter of questionings and opinions,
witnessing the breakup of an old culture, experiencing the growth
of secularism in our society, we can at times feel less sure of our-
selves as we sound the trumpet call. We do well in such moments
of hesitancy to pray: "Lord, how can we know the way?". Only when
with Thomas we have prayed that prayer deeply and humbly, will
we hear again the answer: "I am the Way and the Truth and the
Life". Only then will we be able to move out confidently into the
light, for if He is with us, who can be against us . To each one of
us may this grace be given , to exclaim in the darkness, but with
the certainty of faith: "My Lord and my God". "Thomas said to Him
... 'How can we know the way?' Jesus said to him, 'l am the Way




Rio de Janeiro, Brazil
Opening Talk to Visitors CM
My dear Confreres,
There was once upon a time a poor man who used to go out
every day to beg money on a road that led into a large city. Each
day of the year he would take up his position at the same spot on
the road and with his hat in hand, ask the passers by for an alms.
Everyone knew him and he lived to be old. He never became rich,
for most days he collected only as much as would buy him suffi-
cient food for the day. He lived as a poor man and died as a poor
man. Then some time after his death a treasure of gold was disco-
vered in the ground on the exact spot where the beggar had stood
soliciting alms from the passers by. No: the beggar had not put it
there. No one was aware, least of all the beggar, of its existence,
even though he had stood over it every day for more than fifty years.
Those who knew the beggar often remarked how strange it was that
such a poor man should have been so close to so much wealth and
knew nothing of it.
Did the poor man ever dream of the existence of the treasure?
We do not know. What was sometimes discussed, however, was the
question: "What would he have done with the treasure, had he dis-
covered it?" People liked to speculate in an abstract and theoreti-
cal fashion. There were some who said that the beggar would have
allowed others to exploit the full value of the treasure, while he
himself would have continued the sort of life to which he had grown
accustomed. They said that the beggar man lacked initiative and
would have preferred to have gone on "living and partly living" -
and letting the world pass by.
As things happened, the government claimed the ownership of
the treasure. No one knows today to what purpose the government
devoted the treasure and no one speaks much about it any more.
Only when some stranger passes the spot on the road where the
beggar man used to stand, is the story recounted with a little tinge
of sadness, for people loved the beggar man and were pained to
think that riches and poverty could have lived so close without
either knowing each other.
That is, of course, a parable on the meaning and significance
of these two weeks which we are going to spend together. To begin
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with, we are poor men , - not indeed in the material sense. But is
there anyone among us who is not conscious of a host of needs in
his Province that he is incapable of satisfying? And is not the ex-
perience of being poor that of having not one but many needs that
cry out to be satisfied? As Visitors, you are almost daily being made
conscious of the new needs of that ever-growing number of poor
in the world. We think of the spiritual needs of the poor but, mind-
ful of Saint Vincent 's exhortation to us that we must care also for
their physical needs, we have become, I think, more aware of the
bodily and mental sufferings of the poor and of their appeal to us
to come to their assistance.
On the desks of most of you, I am sure, there lie appeals from
Bishops to make new foundations in their dioceses, and the appeals
have had to be declined because of a shortage of personnel. Our
inability to answer new appeals, which the local church addresses
to us , makes us conscious of our poverty. I say nothing of that
poverty which we experience when we must close houses because
of lack of vocations. I could continue instancing examples that
heighten within us the experience of a certain spiritual poverty.
There is a morsel of comfort to be obtained from that conviction
of Saint Vincent which he in turn drew from the writings of Saint
Paul, that when we are weak, then we are strong. It is significant,
I sometimes think, that Saint Vincent likened our five character-
istic virtues to the five smooth stones of David. The slight and un-
protected figure of David , standing over against the heavily armored
and massive figure of Goliath , would seem to have spoken to Saint
Vincent of the perennial truth that God chooses "what is weak in
the world to shame the strong, and the things that are not, to bring
to nothing the things that are" (I Cor 1:27-28).
There is, too, the hidden poverty of insecurity, resulting - par-
ticularly in first world countries - from the fewness of vocations
and a rising median age.
And that brings me back to the beggar man who lived in in-
security, while all the time a treasure lay within a metre of his feet.
The hidden treasure on which the Congregation stands is the spiri-
tual heritage which has been handed down to us from Saint Vin-
cent. That treasure has been enriched over the centuries, and each
generation adds to its value. I would like to think that this meeting
will reveal to each one of us something more of that spiritual treas-
ure which our Congregation possesses. One could say that the
challenge of animating a Province, which faces each Visitor, is to
uncover for each Confrere of his Province the spiritual strengths
which are his and which could be harnessed for the realization of
the Provincial Plan. Reading the correspondence of Saint Vincent,
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one is often struck by the way Saint Vincent will make a Confrere
conscious of his spiritual strengths before alluding to a defect which
he wants corrected . It was a technique , if one might call it such,
which he had absorbed from a study of the relationships which Je-
sus Christ had with the characters that people the pages of the
Gospel.
Reflecting on the beggar man and the treasure that lay beneath
his feet, one can say that the work of these two weeks will be to
reveal in a humble way to each other through simple dialogue, the
gold of experience which each of you has gathered as Visitors in
the animation of your Provinces. For that reason I do not wish at
this point to orientate your minds in any direction other than that
which the Preparatory Commission has outlined for us. Only let
me make three brief observations which might be of some help as
a back-drop to our reflections and discussions.
Next month it will be 25 years since Pope Paul VI published
his first encyclical, Ecclesiam Suam. Were one to select two of the
most seminal of all Pope Paul's writings, I think this encyclical and
his pastoral exhortation, Evangelii Nuntiandi, would take pride of
place. It is certain that Ecclesiam Suam influenced greatly the
minds of the Fathers of the Council and through them subsequent
post-conciliar thinking which is reflected in our own Constitutions
and those of so many other Congregations and Institutes.
The encyclical has three principal topics on which the Pope
reflected in reference to the Church : firstly - awareness. What
Pope Paul asserted of awareness is applicable , " mutatis mutandis",
to our Congregation:
"We believe", he wrote, "that it is a duty of the Church at the
present time to strive towards a clearer and deeper awareness
of itself and its mission in the world... By doing this it will
find a more revealing light , new energy and increased joy in
the fulfillment of its own mission, and discover better ways
of augmenting the effectiveness and fruitfulness of its contacts
with the world" (§ 18).
The particular awareness to which we will hopefully arrive dur-
ing these two weeks is the distance that still exists between the par-
ticular ideals adopted by the General Assembly in 1986 and the lived
reality in our Provinces today. Reading the Acts of Provincial As-
semblies held since 1986, as well as Provincial Bulletins, I have been
much impressed, as have the members of the General Council, by
the concentration of thought and action that has been centered on
the 3 sections of the Lines of Action. At the same time I have, on
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a number of occasions, reflected on the question : Have we altered,
changed or eliminated any of those defects which we candidly recog-
nized in 1986 when we described the situation as we saw it in the
Congregation at that time? For that reason, we would do well to
exploit fully the content of the Lines of Action before moving on
to seek treasures in unchartered and unknown territories.
The second theme treated in Ecclesiam Suam is that of
Renewal: "Is is our dearest wish ", wrote Pope Paul, "that all
those valuable discussions concerning Christian perfection
which have gone on for so many centuries in the Church, shall
once again receive the importance they deserve and arouse
the faithful, not indeed to formulate new rules of spirituali-
ty, but to generate new energies in striving after the holiness
which Christ has taught us" (§ 41).
"To generate new energies in striving after the holiness which
Christ has taught us." Is not that a rather apt description of the
task of animating your Province ? Much new energy has indeed been
generated in our Provinces over the past two decades. There is no
Province in the Congregation that has not tried to generate more
energy for its program of realizing the end of the Congregation in
whatever country or culture it finds itself. The Visitors have recog-
nized that there are hidden treasures to be unearthed and each,
according to his ability and talents, has worked hard to convince
Confreres of the existence of these treasures - and of the need that
there is to bring them to the surface . The digging has been , at times,
hard and difficult. There is no Visitor who is unacquainted with
hard and resistant soil. If I were, however, to offer a comment at
this point on our work of animating Provinces, I would say that
perhaps we have concentrated much on generating new energies
without directing them to the purpose mentioned by Pope Paul,
namely, "to striving after the holiness which Christ has taught us".
The degree of success we achieve in our apostolates is pro-
portionate to our degree of participation in the holiness of Christ.
Our Lord Himself has made that abundantly clear : "As the branch
cannot hear fruit by itself, unless it abides in the vine , neither can
you, unless you abide in Me " (John 15:4).
Perhaps many of us settle for being good rather than holy men.
Someone has remarked that men do not mind being described as
good, but they bristle at being thought of as holy. Yet it is nothing
less than real personal sharing in the holiness of Christ that will
change the world , and those structures of injustice in society about
which we talk so much, but which we seem so powerless to change.
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If I were to pinpoint one cause for the lack of animation and apos-
tolic vitality in our Provinces, it would be that of our failure to lead
our Confreres towards the treasury of prayer. Community for mis-
sion must have as one of its most prominent features, prayer. Lo-
cal communities should frequently be challenged with the question:
"Do the people whom you evangelize see you as a community of pray-
ing men?" There is, I believe, much work yet to be done to convince
Confreres that time given each day to personal reflective prayer
- as required by our Constitutions - is indispensable if our words
and actions are to be charged with the strength and love of the Risen
Christ.
The lengthiest section of Ecclesiam Suam is devoted to a con-
sideration of the topic of DIALOGUE. Pope Paul's treatment of it
is very comprehensive:
"Under this third heading", he writes, "we must examine the
mental attitude which the Catholic Church must adopt regard-
ing the contemporary world. What contacts ought it to make
at the present time with human society? - seeing that the
Church's ever-increasing self-awareness and its struggle to
model itself on Christ's ideal can only result in its acting and
thinking quite differently from the world around it, which it
is nevertheless striving to influence" (§ 58).
Clearly Pope Paul is thinking of dialogue in terms that are
broader than that in use within religious communities. Undoubt-
edly, however, his sensitive approach to dialogue has influenced
greatly the style of government and animation which has been
adopted in religious communities in the post Vatican II era. Like
other good principles adopted by Vatican II, dialogue can be dis-
torted. However, the axiom, "abusus non tollit usum ", is valid and
our own Constitutions offer us a very balanced statement of the
place of dialogue in the exercise of authority within the Community:
"§ 1- Those in the Congregation who exercise authority, which
comes from God, and those who have part in this exercise of
authority in any way, even in Assemblies and Councils, shall
have before their eyes the example of the Good Shepherd, Who
came not to be ministered to but to minister. Hence, conscious
of their responsibility before God, they shall consider them-
selves servants of the community for the promotion of the end
proper to our community according to the spirit of Saint Vin-
cent in a true communion of apostolate and life"(C. 97, § 1).
Dialogue, as you know only too well from your experience as
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Visitors , can at times be difficult. It is not always easy to stamp
dialogue with those qualities which Pope Paul suggets all dialogue
should have: clarity, gentleness, trust and prudence. Nor is it al-
ways easy for participants in dialogue to recognize that each has
"something to say, a message to give, a communication to make"
(§ 65). It is certain that each Visitor has something to say, for each
one of you has brought with him a treasure of insights into our Vin-
centian charism and a treasure of motives for animating Confreres
to live their particular vocation in the Church. Each Visitor has
brought with him a treasure of experience of life in the Congre-
gation . Our task is not so much to dig for treasure under other
people's feet but, through dialogue and patient listening, to discover
and share what lies within our own Vincentian hearts. I feel confi-
dent that our dialogue here will be characterized by clarity, gentle-
ness, trust and prudence.
You will, I am sure, have reminded Confreres that obedience
goes beyond dialogue. Obedience is not synonymous with dialogue.
So, too, it is to be hoped that our dialogue will go beyond an
exchange of viewpoints, that it will not center only on the neces-
sity of adapting to circumstances in present day society, but will
lift our minds, hearts and wills to a more faithful following of
Christ, and closer conformity to the spirit and desires of Saint
Vincent.
Whether the beggar man of the parable lived with hope in his
heart, I cannot say. Nor can I say what each of us here might have
done to put hope into his heart. For my own part, I fear that had
I met him on my way to the airport in Rome, I would, like the Le-
vite in the Good Samaritan parable, have hurried past him, explain-
ing in a few words to him that I was on my way to Rio to a very
important meeting. And that I find to be a rather troubling thought.
It reinforces my conviction that, as with evangelization, animation
first begins with myself. The first person in need of animation is
the animator, and Saint Vincent made that point clear to Father
Antoine Durand who in 1656 asked Saint Vincent for some Lines
of Action in his task of animating a community. His words are a
treasure, and that treasure is ours:
"It is essential that Jesus Christ be intimately united with us,
or we with Him; that we operate in Him and He in us; that
we speak like Him and in His spirit as He Himself was in His
Father, and preached the doctrine taught Him by the Father;
... If a Superior is filled with God, if he is replenished with
the maxims of Jesus Christ, all his words will prove efficacious,
and a virtue will go out from him which will edify; all his ac-
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tions will be so many salutary instructions which will work
good in those who see them.
To reach that stage, Father, it is essential that Our Lord
Himself should impress His mark and character upon you. For,
just as we see a wild stock on which a seedling has been grafted
bringing forth fruits of the same sort as the seedling, so too
with us, poor creatures, although we are only flesh, grass and
thorns ... when Our Lord imprints His mark on us and gives
us, so to say, the sap of His spirit and grace, we, being united
to Him as the branches are united to the vine, will do what
He did when He was on earth. I mean to say we shall perform
divine actions and beget, like Saint Paul, beings filled with
this spirit, children to Our Lord" (Coste XI, pp. 343-344).
The key concept for our meeting is that of animation . During
these days we will be seeking fresh ways and means of putting more
life into our evangelization, more life into our communities, more
life into the formation of our members. Life for us humans evokes
motherhood. Jesus Christ came into this world that we may have
life and have it more abundantly (cf. Jn. 10:10), and He entered this
world through the womb of the Virgin Mary. We greet Mary in the
Salve Regina as our life, and certainly our Community in the last
century got new life after Mary had appeared to Saint Catherine
Laboure and through her entrusted us with a special mission. In
the name of all of us here, I commend our work to her, sharing,
as we all do, the conviction of Saint Vincent that:
"every time the Mother of God is invoked and taken as Patron-
ess in matters of some importance , it is impossible that things
will not go well and everything redound to the glory of Jesus,




L'EVANGELISATION DES PAUVRES DANS
LES PREOCCUPATIONS DE NOS PROVINCES
Au temps de St. Vincent on avait affaire a des types de pau-
vrete engendres par ('organisation de la societe d'alors. En temps
ordinaire ces pauvretes etaient supportables, parce que prises en
charge par la societe. Mais en periodes troublees: temps de guerre
ou de famine ou d'epidemie, la proportion des pauvres devenait
insupportable. Ainsi it y eut au temps de Louis XIII _jusqu'a plus
de 40.000 pauvres dans Paris pour une population de 300.000
habitants.
Saisi par la vue de miseres insoutenables, St. Vincent y pour-
voit lorsqu'il les rencontre: misere spirituelle des ruraux, avec
1'organisation des missions. 11 est touche par la vue de certaines
plaies sociales plus criantes. Galeriens, enfants trouves, vicillards
abandonnes.
II Pest par les malheurs dela guerre dans lcs regions devastees,
avec leur corteges de populations deplacees, avec les ruines, les
massacres, la famine.
Enfin it considere que la mission lointaine est lc prolongement
de la mission en France: Hebrides, Ecosse, Campagne romaine,
Pologne, Madagascar.
Pour completer le tout, it pense que s'il n'y a pas un bon clerge,
si on ne replace pas les pretres dans la perspective evangeliquc de
"La bonne nouvelle annoncee aux pauvres", tous ces efforts reste-
ront sans lendemain.
A cette situation correspondait une certaine idee de 1'6glise
dans laquelle on vivait et on travaillait. Malgre le sermon de Bos-
suet sur "L'eminente dignite des pauvres" inspire par St. Vincent,
on se representait une Eglise tres hierarchisee, tres sollennisee,
dont les eveques etaient recrutes presque exclusivement dans la
noblesse, elle ressemblait a la societe civile, avec ses pompes, ses
costumes eclatants, ses palais, elle etait tres "monseigneurisee" par
exemple le cas de Monseigneur de Solminihac qui vit dans un cha-
teau avec de nombreux domestiques, mais qui meurt pauvre.
Tout en respectant les hierarchies, St. Vincent ne se laisse pas
impressionner. II Bait parler fermement meme aux eveques.
Nous avons en 3 siecles vecu de cet heritage vincentien dans
le meme type de societe et le meme type d'Eglise.
Les fondations en pays lointains ont repondu a des demandes
et des hesoins precis, par exemple le remplacement des Jcsuites
en Chine et dans l'empire otoman a la demande de Louis XVI. 11
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s'agissait d'evangelisation premiere ou de formation du clerge ou
de la creation de centres sociaux hopitaux, ecoles. 11 s'agissait de
reproduire partout un type de Chretiente auquel nous etions habi-
tues, le considerant comme un ideal, une sorte de royaume de Dieu
sur la terre. Sur le plan materiel cela correspondait a un certain
niveau de bien etre ou de civilisation vers lequel it fallait elevcr
les populations evangelisees.
Les diverses provinces de la C.M. ont par le hasard des circons-
tances de leur fondation ou de leur developpement privilegie tel
ou tel aspect de l'heritage vincentien. Exemple I'Equateur avec les
seminaires, la Hollande avec la mission lointaine; d'autres avaient
des ecoles pour les pauvres devenues des colleges ou meme des uni-
versites, d'autres a cause des circonstances avaient presquc uni-
quement des paroisses.
Nous etions toujours sur la lancee premiere, mail it cst arrive
que encombres par les eeuvres existantes, nous n'avons plus eu de
disponibilite pour les urgences, urgences de 1'evangelisation ou
urgences de la pauvrete.
Vint alors le temps des asscmblees generales d'apres guerre.
Celle de 1958 a accentue chez nous sur la pression des autorites
romaines un aspect religieux que n'avait pas voulu St. Vincent, mais
qui avait ete une tendance depuis la restauration de la C.M. au
XIXeme s. (M. Etienne).
Or la situation du monde, de l'Eglise et la notre ont change.
Je n'insisterai pas sur les transformations du monde, sur les
nouvelles pauvretes tant spirituelles que materielles, sur les dimen-
sions nouvelles, et parfois planetaires des problemes de pauvrete,
sur le caractere appauvrissant du type de civilisation qui sc met
en place, qui a ses exclus materiels et ses miseres spirituelles.
L'idee d'une Eglise servante et pauvre s'est imposee lors du
dernier concile mais encore timidement. Elle a rencontre et ren-
contre encore beaucoup d'opposition dans une partic de l'Eglise
qui trouve plus commode ]'alliance avec le pouvoir.
Nous avons ete vers le meme moment provoques a faire une
revision des constitutions, pour retrouver la flamme evangelique
de nos origines. Cc fut pour plusieurs provinces une revision dechi-
rante, elle remettait en cause ce que nous faisions. 11 fallait envisa-
ger un retour dechirant aux origines. Une province comme celle
de Toulouse y a ete obligee par les faits.
Nos Constitutions ont clairement donne la premiere place a
la "Bonne nouvelle" annoncee aux pauvres, toute notre vie spiri-
tuelle en decoulent ainsi que toutes les sorter d'oeuvres que noun
sommes amenes a entreprendre.
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Par ailleurs dans le meme temps et surtout depuis ces dernie-
res annees le St. Pere et les Eveques parlent de nouvelles pauvre-
tes et de deuxieme evangelisation, du moins pour les pays de la
vieille chretiente.
Dans la C.M. I'assemblee de Bogota avait insiste la reprise de
deux de nos oeuvres premieres, les missions populaires et la for-
mation du clerge.
Qu'en est-il depuis lors?
De maniere generale.
Reprise de l'Evangelisation directe par les missions populai-
res dont la formule se cherche et de divers cotes.
De nombreuses provinces font des essais.
Rencontres internationales de Viviers mettant en commun nos
experiences 86, 88
Rencontre nationale interinstituts a Paris janvier 89.
Attention aux nouvelles pauvretes. Degages d'anciennes
oeuvres, nous pouvons titre plus libres pour porter attention aux
cas de detresse et y apporter remede.
Formation du clerge et des agents de pastorale ou des laics,
toujours en vue de l'aide a apporter aux pauvres. Dc ci de la nais-
sent des associations de laics travaillant avec nous ou s'inspirant
de St. Vincent.
Andre SYLVESTRE, C.M.
APRESENTA(;AO DO CAPITULO SEGUNDO
COMUNIDADE PARA A MISSAO
Duas observagbes preliminares, id colocadas no inicio da sin-
tese das respostas dos Visitadores:
a) "0 quadro de uma resposta, nesta sintese, pode parecer com-
pleto demais (ou, ao contrdrio, extremamente incompleto), mas cor-
responde a uma simples justaposigao, mais ou menos logica, dos
dados fornecidos pelos Visitadores, de suas realizacoes, programas
e problemas (mesmo se ainda ha outros que nao foram men-
cionados)".
b) Do mesmo modo, se deve notar que cada sintese nao cons-
titui uma enumeragao normativa, mas um simples elenco de res-
postas.
Com estas observagbes, faremos o esforco, nos grupos e nos
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plenarios, de evitar juizos valorativos sobre o que aqui foi sinteti-
zado, sobretudo porque as respostas sao relativas as perguntas
que foram feitas pela Comissao Preparatoria ao Visitador e ao seu
Conselho, nao sao um estudo ou uma exposicao sobre os tres pon-
tos da evangelizacao, da vida comunitdria e da formacao Para a
missao. (Posso acrescentar que alguns Visitadores responderam
pessoalmente, outros o fizeram com o Conselho).
As cinco perguntas sobre Comunidade para a Missao se
re f e riam:
- a animagao das Comunidades da Provincia: meios usados
e obstdculos encontrados;
- aos pianos para a escolha e a formacao dos Superiores;
- a formacao de verdadeiras Comunidades de vida, trabalho,
oracao e bens;
- a elaboracao dos projetos provinciais e comunitdrios;
- as formas novas de vida comunitdria.
OS CONTEUDOS DAS RESPOSTAS
1. Meios usados para a animagdo das Comunidades e obstaculos
encontrados:
a) Os meios:
- Visitas as Casas e Obras, pelo Visitador ou pelos Consel-
heiros;
- Reunioes dos Superiores, dos setores de atividades, de uma
regiao ou de todos os Coirmaos; para estudar um terra, rever a pas-
toral, preparar e rever o projeto provincial; retiros da Provincia; em
especial, as reunioes do Conselho Provincial;
- Correspondencia e publicacoes;
- Projeto provincial;
- Anima(7ao dos setores pelos Conselheiros da Provincia;
- Auxilio de "facilitadores".
b) Os obstaculos:
- Dispersao dos Coirmaos e das Obras;
- Situacao politica (com divisoes e polarizacao ideolGgica);
- Problemas dos Coirmaos: saude, idade, acomodacao, apatia,
preguica, rotina, passividade, medo do desconhecido; divisoes e
oposicoes reciprocas; excesso de espiritu de critica;
- Individualismo, independencia, recusa das orientacoes da
CM ou da Provincia; casos de Coirmaos isolados (ou abandona-
dos...);
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- Excesso de trabalho;
- Falta de projeto provincial e comunitario;
- Pouca disponibilidade para o oficio de Superior local.
2. Plano para a escolha e formagao dos Superiores:
a) Nao constou que haja pianos para a escolha dos Superiores.
b) Criterios para a escolha: Vai-se dos melhores aos disponi-
veis... Com algumas deltas qualidades: mturidade, prudencia, pon-
deragao, capacidade de animar a Comunidade, equilibrio, vida de
oracao, espiritualidade vicentina, capacidade de evolugao face as
mudangas do mundo, abertura de espirito, experiencia pastoral,
capacidade de didlogo; homens que possam serum sinal de unidade
na Comunidade.
c) 0 m6todo para a designagao : consultar os Coirmaos da
Casa, para receber nomes de possiveis Superiores (e a indicacao
dos problemas a resolver).
d) A formagao dos Superiores se faz por meio de reunioes e
cursos organizados pela Provincia ou por outros.
3. Meios para a formagao de verdadeiras Comunidades de vida,
trabalho, oragao e bens:
- Visitas as Casas e Obras, com tempo para ouvir os
Coirmaos;
- 0 projeto comunitario e o projeto provincial;
- Dar temas de esiudo as Comunidades; promover o estudo
das Linhas de Acao de 1986;
- Os Retiros intercomunitarios; os "dias da Provincia"; as reu-
nioes dos Superiores;
- A animagao dos setores de atividades por Secretariados ou
Comissbes;
- Formacao de Comunidades mais numerosas, com atencao
especial as colocagbes dos Coirmaos, especialrnente dos mais
jovens;
- Promogao do estudo da espiritualidade vicentina.
4. Dinamica c tccnicas usadas na elaboragao dos projetos provin-
cial c Coll unitario local:
a) Ha Provincias elou Casas sem projetos.
b) 0 esquema geral dos Projetos Provinciais que ha: Comuni-
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dade de vida, de trabalho, de oracao, de bens (segundo as Consti-
tuicoes); ou segundo os selores das Linhas de Acao de 1986: Evan-
geliza(!ao dos Pobres, Comunidade para a Missao, Formagao para
a Missao.
c) Partes do projeto: descrigao da realidade da Provincia (ou
da Casa); principios doutrinais (teologicos, vicentinos, paslorais);
objetivos geral e especificos; prioridades; setores, responsdveis, meios
e recursos materiais ou de pessoas, locais, prazos de execugao (ou
de duracao dos projetos), etc.
d) Os Projetos Provinciais sao elaborados pelo Visitador e seu
Conselho, ou por Comissoes, ou em Assembleia Provincial, ou pelos
Superiores reunidos; com ou sem consulta a todos as Coirmaos da
Provincia.
e) Os Projetos Comunitdrios sao elaborados em geral segundo
um esquema enviado pela Provincia.
5. Formas novas de vida comunitaria, com suas fontes de inspi-
racao e suas modalidades concretas:
a) 19 Provincias responderam que nao tem nenhuma forma
nova de vida comunitaria. 12 apresentaram coisas que parecem vdli-
das ao menos para elas, p. ex., o "dia da Provincia ", as reunioes
mensais dos Coirmaos para estudos e comemorarao dos aniversd-
rios e jubileus, etc. Uma Provincia melhorou as condi(oes mate-
riais das Casas (biblioteca, Sala de recreio, capela, etc.), para favore-
cer a vida comunitaria. Uma Provincia tern um canal a filiado a Fami-
lia Vicentina que convive com os Coirmaos, na rnedida do possivel,
numa casa.
b) Tres Provincias apresentaram um esforgo de viver mais proxi-
mos dos Pobres (por parte dos Coirmaos elou dos Seminaristas
durante seus estagios de formacao pastoral).
c) Algumas Provincias criaram Casas especiais para obras espe-
ciais, que desencadearam um tipo diverso de organizagao no nivel
local. Algumas Provincias retinem um grupo de Coirmaos numa so
casa, embora cuidem de varies paroquias ou de toda uma regiao.
d) Em dual Provincias, has Coirmaos que vivem em aparta-
mentos ou em casas comuns, organizados autonomamente ou em
ligacao com uma Comunidade maior (p. ex., a Casa Provincial, um




Presentacion del tercer capitulo
FORMACION PARA LA MISION
Mi tarea , como la de los Relatores quc me han precedido, no
es presentar una exposicion doctrinal o de programa sobre el tema
dc la formacion inicial o permanente , general o especificamente
vicenciana , de los miembros de la Congregaci6n de la Mision. Tengo
solo que recoger lo que los visitadores han escrito en sus respues-
tas al Cuestionario de la Comision Preparatoria y organizar este
material de manera que pueda orientar la conversaci6n y el inter-
cambio en los grupos de estudio.
Voy entonces a considerar tres temas que salon de las respues-
tas a las cinco preguntas del Cuestionario.
1. La pastoral vocacional
Una afirmacion bastante generalizada expresa el compromiso
y la concientizacion que las Provincias van tomando acerca de la
necesidad de una pastoral vocacional organzca y continuada. Para
unas provincias la pastoral vocacional se ha vuelto un compromiso
prioritario. Y las indicaciones proporcionadas manifiestan tambicn
los resultados en el numero de jovenes que pidgin ser orientados
a la vida y a la actividad de la CM.
Las modalidades en la organizacion de la pastoral vocacional
son las acostumbradas hoy, y comprenden:
- un centro propulsor , que es un equipo o un individuo, este
ultimo dedicado a su tarca a tiempo completo o parcial , segun las
posibilidades;
- una division de responsabilidades en el campo de la Pro-
vincia, con promotores que cuidan una zona, o un promotor en cada
casa;
- una colaboracion con los centros diocesanos o, mas frecuen-
temente , con la Hijas de la Caridad . Esta colaboracion Ilega, a veces,
hasta la creaci6n de un equipo comun entre Misioneros e Hijas de
la Caridad.
Las modalidades de realizacion de esta pastoral vocacional uti-
lizan formas acostumbradas y nuevas, que pueden variar segun las
necesidades y la organizacion de cada lugar:
- Campana de presentaci6n de San Vicente , de su mensaje,
de su espiritualidad , de la CM y de sus actividades . Esto se hacc
por medio de folletos , informes, videocassettes etc.; mediante
encuentros con jovenes en las parroquias y los colegios ; mediante
la animacion de grupos a los cuales atienden los Misioneros o las
Ilcrniana".
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- Sigue un trabajo mas directo en jornadas vocacionales,
encuentros de unos dias, sobre todo en tiempo de vacaciones, para
grupos mas sensibles y organizados en un trabajo con los pobres,
etc. Es un trabajo de formaci6n humana, espiritual y vicenciana,
de orientaci6n vocacional, que puede tener como tiempo fuerte un
periodo de convivencia en un centro organizado o en una de nues-
tras comunidades para compartir una experiencia de vida, de tra-
bajo, de oraci6n.
- Elemento importante, fundamental, es el acompanamiento
personal del adolescente o del joven mediante el contacto perso-
nal, que permite una formaci6n mas individual, la soluci6n de pro-
blemas o dificultades que pueden surgir por parte del mismo joven
o de su familia.
Los resultados positivos son el aumento mas o menos signifi-
cativo de peticiones de admision en la Congregacion. Pero el ele-
mento mas positivo es la sensibilizacion progresiva que el trabajo
organico de pastoral vocacional produce en los cohermanos que
comprenden el sentido y el valor de este esfuerzo y se comprome-
ten en ello.
Elementos negativos o dificultades, ademas de las que son
comunes de parte de los j6venes o de sus familias, proceden de la
falta de compromiso por parte de todos los cohermanos, de for-
mas de desconfianza en los seminarios y de falta dc propuestas con-
cretas y nuevas de realizaci6n de la vocacion en la Congregacion.
Un aspecto particular que hay que subrayar en algunas Pro-
vincias es la preocupacion por las vocaciones al estado de Hermano,
preocupacion que se extiende tambien a la formacion continua de
los mismos Hermanos para que respondan mas completamente a
su vocacion.
La pregunta n. 11 trata un aspecto particular, peso muy impor-
tante, de la pastoral vocacional: el esfuerzo concreto para que nues-
tras comunidades se abran y sean acogedoras para con los j6venes
que quieren conocer mas directamente la Congregacion partici-
pando en nuestra vida de trabajo, de oracion, de familia.
Las respuestas indican cuatro tipos de acogida:
- Acogida de nuestros Seminaristas y Estudiantes para una
experiencia pastoral. Los jovenes participan en todos los aspectos
de la vida de la comunidad que los recibe. Pero un aspecto nega-
tivo, senalado por una Provincia, indica buena aceptacion de la
ayuda pastoral de los jovenes, mas escaso compromiso para cui-
dar tambien de su formaci6n.
- Acogida de j6venes en busqueda de orientacion para su vida
y que quieren conocer mas de cerca la Congregacion. Esto supone
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una pastoral vocacional activa, una comunidad quc reciba a estos
j6venes con gusto y simpatia, la superaci6n de oposiciones precon-
cebidas, la cooperaci6n de todos los miembros de la comunidad,
la aceptaci6n tambien de algunas incomodidades procedentes de
la presencia de personas j 6venes, etc.
Como para la pastoral vocacional , tambien en este aspecto el
resultado mas positivo parece ser el cambio de mentalidad en los
cohermanos desconfiados o contrarios . Pero no parece que esta aco-
gida de j6venes en nuestras comunidades sea generalizada : hay difi-
cultades en la misma organizaci6n de la casa y en la posihilidad
de acompanamiento y asistencia de los mismos j6venes.
- Dos aspectos de esta acogida se rcfieren a la apertura de
nuestras casas y de sus miembros a los j6venes , sobre todo de gru-
pos vicencianos , que se expresa o en la disponibilidad de lugares
para reuniones , jornadas, cursillos , en nuestras casas (donde hay
estructuras suficientes ) o en la asistencia prestada a estas iniciati-
vas por parte de los cohermanos en otros ambientes . Son formas
de pastoral juvenil que pueden alimentar tambien una pastoral
vocacional.
En resumen:
- Existe una pastoral vocacional intensificada , diversa segun
los lugares y las posibilidades do las Provincias , cxpresada en moda-
lidades distintas, que da sus frutos, aunque scan lentos y no siem-
pre directamente perceptibles.
- Falta un poco de actualizaciOn de todos los cohermanos
sobre el sentido y ]as modalidades de una pastoral vocacional actua-
lizada.
- Hacen falta propuestas concretas , alicientes, para un jovcn
de hoy que quiera realizar su ideal de consagraci6n a los pobres
y a su servicio segrin el prop6sito vicenciano.
- Hace falta continuidad en el compromiso de pastoral voca-
cional y mayor apertura y acogida cordial de nuestras comunida-
des a los jovenes que simpatizan con la Compania o buscan su for-
maci6n en grupos o actividades de caracter vicenciano.
2. La formacion vicenciana
Es el Segundo aspecto que aparece en ]as preguntas de la Comi-
si6n Preparatoria. No hay cuestiones que atiendan a la formaci6n
inicial general. S6lo hay una pregunta que toma en consideraci6n
la formaci6n de nuestros Estudiantes y Seminaristas en los aspec-
tos de la pobreza y en su contacto con los pobres. De las respues-
tas de los Visitadores se pueden sacar elementos de formaci6n
vicenciana permanente . Adem'as una pregunta interroga sobre la
formaci6n de los educadores.
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Presentare estos puntos bajo el titulo de formacion vicenciana.
En el ambito de la formacion vicenciana inicial de nuestros
Estudiantes y Seminaristas, se nos ha preguntado sobre su contacto
con los pobres y sobre las ventajas que ellos sacan de este contacto.
El contacto con los pobres, contestan los Vistadores, existe,
es provechoso y constituye un inicio de evolucion en la formacion.
0 porque se ha puesto la casa de formacion en ambiente popular
y pobre, o porque los Estudiantes tienen experiencias habituales
(servicio pastoral y caritativo algunos dias a la semana en medio
popular o pobre) o experiencias mas fuertes (participacion en misio-
nes, en campanas de evangelizacion, etc.). Estas experiencias tie-
nen sus evaluaciones y su preparacion a traves de cursor, infor-
maciones, reflexiones sobre el problema de la pobreza, sus causas,
sus posibles soluciones en los distintos lugares.
Las ventajas del contacto con los pobres existen para los jove-
nes y para la Comunidad en su conjunto:
- los jovenes encuentran estimulos para crecer en el amor a
su vocacion vicenciana y para proyectar su vocacion hacia realiza-
ciones concretas de evangelizacion plena de los pobres;
- la Comunidad se siente mas cuestionada a plantearse la exi-
gencia de asumir esta evangelizacion como tarea de toda la comu-
nidad, no de unos individuos solamente, a la luz del carisma
vicenciano.
Estos dos elementos van a llevar cambios en la fisonomia de
nuestras comunidades, en sus actitudes espirituales y concretas
acerca de la pobreza como valor, como espiritu, como forma de rea-
lizacion, ayudando a superar actitudes de vida comoda o a to bur-
gues, ayudando a suscitar nuevas formas de vida comunitaria y de
vivir la pobreza, etc.
Es un capitulo interesante de experiencia en la formacion de
nuestros Seminaristas y Estudiantes: toma en cuenta las experien-
cias pastorales que la "Ratio formationis" coloca a to largo de todo
el camino del Seminario Mayor, y las matiza con los colores de la
espiritualidad y de la pastoral vicenciana, para que nuestros jove-
nes lleguen a su ministerio pastoral con una iniciacion no solo gene-
rica sino especifica de nuestra vocacion.
El tema de la formacion vicenciana reaparece en las respues-
tas obre la formacion permanente. Hay una lista bastante larga de
iniciativas que cuidan sobre todo el conocimiento mas detenido y
profundizado de la figura, del carisma y de la cspiritualidad de san
Vicente y de la Congregacion. Asi hay:
- lectura, meditacion, intercambios sobre la espiritualidad
vicenciana;
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- participacion en cursos, semanas, meses de estudios vicen-
cianos;
- cursos anuales a nivel de Provincia o de Provincias, abier-
tos tambien a otros Institutos;
- creacion de bibliotecas vicencianas;
- retiros espirituales para la comunidad, etc.
Faltan indicaciones de participacion en experiencias de contac-
to con los pobres, de reflexion y de estudio sobre el problema de la
pobreza, como se indican para los Estudiantes y los Serninaristas.
Para que la formacion vicenciana se pueda rcalizar, hacen falta
educadores preparados y capaces. Es el esfuerzo que van haciendo
muchas Provincias, proporcionando a elementos capaces la opor-
tunidad de una formacion cspecifica inicial o cuidando su forma-
cion permanente, pero dirigida a este intento. Entre las iniciativas
puedo senalar:
- la asistencia a cursos academicos en Institutos superiores
de estudio, o la participacion en cursos organizados por las Igle-
sias locales;
- la asistencia a iniciativas mas directamente vicencianas,
como los meses vicencianos, los cursos de la CLAPVI etc.
El problema no es de f'acil solucion para ]as Provincias mas
pequenas o pobres en personal. Ellas pidgin colaboracion de recur-
sos humanos y materiales para una tarea que condiciona su futuro
y su desarrollo.
Las iniciativas que se han realizado en estos anos, encuentros
de estudio sobre San Vicente y su espiritualidad, sobre la Congre-
gacion y su presencia en la Iglesia, sobre los Ilamados que la Con-
gregacion recibe hoy para ser fiel a su identidad y a su vocacion,
estan claramente llevando hacia nuevos caminos de reflexion y de
birsqueda en la vida de nuestras comunidades provinciales y loca-
les. Su fruto va a ser una fidelidad renovada a una historia gloriosa,
y sobre todo va a ser el brotar de nuevas fuerzas para un futuro
de renovacion en la vida de las comunidades.
Importante es preguntarse como emplear las nuevas vocacio-
nes y las nuevas fuerzas hacia formas renovadas y renovadoras de
vivir el espiritu y el carisma vicenciano, sin que se pierdan en Tula
serie de ministerios no siempre conformes con nuestra vocacion.
3. La formacion permanence
No es mi tarea hablarles de la formacion permanente como pro-
blema, como necesidad, como programas, como experiencias con-
cretas. Tendremos la oportunidad de volver a estos aspectos en unos
dias. Yo solo tengo que recoger lo quc han anotado Uds. en sus res-
puestas a la Comision Preparatoria.
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Se indican diversas formas de organizaci6n: en general el pro-
grama de formaci6n permanence esta confiado a una comisi6n o
a un director; esta aprobado por cl Consejo Provincial... S61o una
provincia habla de un programa en tres aiios para favorecer la
revision sistcmatica de toda la formaci6n de los cohermanos. A
veces, ademas de un programa, hay sugerencias de cursos, expe-
riencias, material de estudio que cads uno de los cohermanos puede
aprovechar personalmente. En otras Provincias el programa de for-
maci6n permanente debe ser parte del proyecto comunitario local:
en el la comunidad local debe indicar lo que quiere hacer para la
formaci6n permanente de sus miembros.
Las modalidades de esta formaci6n permanente prcsentan tres
renglones:
- asistencia a cursos universitarios, con miras a lograr un
grado academico;
- participaci6n en cursor organizados por universidades, ins-
titutos superiores de estudio, eclesiasticos o no;
- participaci6n en iniciativas de la Iglesia local.
Hay otras iniciativas que proceden directamente de las Pro-
vincias:
- unas son de actualizaci6n (aggiornamento) sobre temas rela-
tivos a la vida y al ministerio sacerdotal;
- otras abarcan mas el aspecto completo de formaci6n, y son
jornadas, semanas de estudio, de reflexi6n sobre distintos temas.
A veces, estos cursor se desorrollan en lugares distintos y tienen
caracter obligatorio;
- otras tienen forma mas organica con programas pluriena-
les y consideran las varias materias eclesiasticas;
- y hay, por fin, la organizaci6n de anos sabaticos, ofrecidos
a los cohermanos para su actualizaci6n intelectual y espiritual.
En estos cursos, a las material eclesiasticas se juntan los aspec-
tos de formaciOn vicenciana.
Conclusiones
El conjunto de las respuestas de la sintesis ofrece una serie
de iniciativas que no son universales. Pero el cuadro puede ser ins-
pirador para que cada uno pueda, entre distintas propuestas, esco-
ger la que mas responde a su situaci6n, y asi sentirse invitado a
esfuerzos de renovaci6n y de nuevos caminos. El dialogo en los gru-
pos de estudio, la mayor definici6n de las iniciativas por parte de
los que las han propuesto, ayudara seguramente a encontrar una
emulaci6n saludable entre las Provincias en verdadero espiritu de
f raternidad.
Carlo BRA GA, C.M.
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FUNCION DEL VISITADOR
SEGUN EL PENSAMIENTO DE SAN VICENTE
Y LOS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA
INTR OD UCCION
1. Las Fuentes
Por to que se refiere a los Documentos de la Iglesia, han sido
consultados:
- los Documentos Conciliares y sus Normas ejecutivas;
- algunos canones del Codigo de Derecho Canonico;
- Mutuae Relationes (MR) y
- Evangelica Testificatio (ET).
El Pensamiento de San Vicente se halla en las Obras Comple-
tas de COSTE. Conviene senalar que, en vida de San Vicente, las
Provincias no respondian a nuestra definition actual y se hallaban
en estado embrionario (cf. XIII, 293; 295-2966; 326; 327: ES X, 359;
360-361; 390; 390-391. ES = Edicion castellana dcl Coste; no se
indica el volumen cuando corresponde al de la edition francesa).
Algo debia existir porque la Asamblca de 1651 discutio sobre las
asambleas provinciales, de acuerdo a lo que senala el P. Lucas en
sus pintorescos apuntes: "Se decidio trabajar en las reglas de Con-
gregatione provinciali, en donde parece que hay que corregirlo todo"
(XIII, 348: ES X, 408). Existian Visitadores, con la unica funcion
de visitar las casas a las que los enviaba San Vicente, con poderes
especiales (cf. II, 208-209: ES 176-177).
La ausencia de Visitadores segr:rn nuestro concepto actual no
constituye un serio problema para conocer el pensamiento de San
Vicente, que se refiere con frecuencia a la autori.dad, sobre todo
la encarnada en los superiores locales. Tanto Mutuae Relationes
como el Derecho actual, al describir las funcioncs de los superio-
res, hablan de ellos en general (cf. MR 13; cc. 618-619); posterior-
mente el Codigo los distingue para indicarles los diversos campos
de action. Conviene tener presente desdc ahora que, tanto Mutuae
Relationes corno los canones citados, miran ante todo a los Reli-
giosos; sus normas se nos aplican en la medida en que "respetan
la naturaleza de cada sociedad" (c. 734).
2. Autoridad: origen y exigencias
San Vicente asegura al P. Durand que ha sido Ilamado por Dios
para gobernar (cf. XI, 342: ES 235). En este caso , la mision confiada
al superior lo convierte en lugarteniente de Dios, cuya autoridad
- 402 -
ejerce. Por eso, San Vicente aplica a los superiores la afirmacion
de Jesus: "qui vos audit, me audit" (XII, 361; 430: ES XI, 634;
691-692).
El art. 97,1 de las Constituciones senala escuetamente que
toda autoridad "a Deo est", aludiendo quizas a I Co 12,28, donde
el gobierno es presentado como uno de los carismas. Mutuae Rela-
tiones 13 parece afirmar el aspecto carismatico de la autoridad reli-
giosa cuando asegura que "proviene del Espiritu del Senor", pero
ai ade: "en conexion con la sagrada jerarquia", como si quisiera
evitar cualquier contraposicion entre carisma y jerarquia. Esta
ultima, en efecto, "ha erigido canonicamente el instituto y apro-
bado autenticamente su mision cspecifica". Por otra parte, los ins-
titutos "han nacido a causa de la Iglesia y para ella" (MR 14, b).
"Los diversos dones y funciones del Pueblo de Dios (al que perte-
nece el instituto) convergen y se complementan reciprocamente en
una unica comunion y mision" (MR 9, b). Y esto, porque "la comu-
nion organica de la Iglesia, tanto en su aspecto espiritual cuanto
en su dimension jerarquica, deriva conjuntamente de Cristo y de
su Espiritu" (MR 5). A este proposito, el c. 618 recuerda que los
superiores han recibido de Dios la potestad "por ministerio de la
Iglesia", porque dicha postestad, lo mismo que el instituto, se ha-
Ilan a servicio de la Iglesia. Sera importante tener presentee estos
principios cuando se trate de insertar nuestra actividad en el con-
texto de una Iglesia local.
Jesus "Ilamo a los que El quiso" (Mc 3.13). Los Doce poseian
algunas cualidades y muchos defectos; su transformacion ocurri-
ria posteriormente, cuando la efusion del Espiritu Santo. Aquellos
a quienes Dios llama para ejercer la autoridad poseen cualidades
y defectos.
La autoridad, en efecto, es un don (cf. 1Tm 3,1) que puede cata-
logarse entre las gracias gratis datae, otorgadas a beneficio de la
comunidad y que solamente aprovechan a quienes las reciben por
ser miembros de la comunidad, lo que no excluye el empeno per-
sonal para que el don actue de manera mas eficaz.
Para San Vicente, las cualidades que mas cuentan en el supe-
rior son el espiritu,de gobierno y la rectitud de juicio: "Hay Santos
... que no tienen el don de gobierno; ... el gobierno reside en el jui-
cio, esto es, requiere burn juicio para dirigjr y regular los asuntos.
La ciencia no es absolutamente necesaria para gobernar bien; pero,
cuando en un mismo sujeto se encuentran a la par la ciencia, el
espiritu de gobierno y el buen juicio, iDios mio! ique tesoro! ... A
veces hay jovenes con mas espiritu de gobierno que muchos ancia-
nos y antiguos (en comunidad)" (XII, 49-50: ES XI, 361).
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De acuerdo a una expresion de la Madre Chantal, traida a cola-
cion durante la Asamblea de 1651, serian necesarias para un buen
gobierno otras disposiciones interiores: "ni los mas cantos, ni los
mas sabios, ni los grandes espiritus son los mas indicados para scr
superiores, sino los espiritus ligados a su vocation y a la regla"
(XIII, 356: ES X, 415).
El don de gobierno conileva exigencias. El canon 619 recuerda
que "los superiores han de dedicarse diligentemente a su oficio",
porque se trata de una mision a realizar y, como recordaba San
Vicente al P. Durand, es sumamente grande la responsabilidad "de
gobernar a las almas, a la que Dios le llama" (X1, 342: ES 235). De
tenerse en cuenta todos los deberes que ]as Constituciones impo-
nen al Visitador, podria pensarse que la dedication diligente de que
habla el Codigo, equivale a tiempo completo. Es lo que San Vicente
establece como regla general - que puede toner cxcepciones - res-
pecto al oficio de superior: "lo principal para Ud. es la direction
general de la familia y de los asuntos de la casa; debe Ud. velar sobre
todos y hacer que todo se haga con orden. Si, despues de eso, le
queda tiempo para estudiar, ienhorabuena!" (VII, 518: ES 441).
FUNCIONi;S /)l:l, VISITADOR
El n° 13 de Mutuae Relationes , haciendose eco de to que afirma
el Concilio sobre el triple ministerio de los Obispos (cf. LG 25-27),
presenta la autoridad religiosa en su triple funcion de magisterio,
de santi ficacion y de gobierno . Ademas, en el n° 14, c ), recuerda
una seria obligacion de los superiores : conservar y renovar el
carisma fundacional . Esta distribution de la materia parece la mas
pastoral . Por eso , despues de tratar sobre la fidelidad al carisma,
seguira la exposition de la triple funcion del Visitador.
En primer termino seran expuestos los principios , a los que
seguiran las lineas operativas , tomadas principal mente de las Cons-
tituciones y Estatutos.
1. FIDEL/DAD Al. CARISMA
1. Principios
De acuerdo a MR 14, c), los superiores tienen la obligacion
grave, que han de considerar de primaria importancia, de fomen-
tar la fidelidad al carisma del Fundador y su adecuada renovation.
Es preciso reconocer que el Vaticano II solamente paso el plu-
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mero sobre la realidad del carisma, palabra que, durante siglos,
habia quedado un tanto relegada. Y eso explica que la literatura
postconciliar no siempre se exprese con claridad al respecto.
1) Todos los Institutos de la Iglesia se proponen el seguimiento
de Cristo , de maneras diversas , de acuerdo a los doves recibidos
del Espiritu Santo (cf. PC 1), "por medio de hombres y mujeres insi-
gnes" (LG 45).
Para nosotros, el "hombre insigne" ha sido San Vicente , quien,
al explicar el art . 1 ° de las Reglas Comunes, presenta la imitation
de Cristo como exigencia de tener que representarlo . Y entonces
pregunta : j,"como se podra representar a una persona, si no se tie-
nen los mismos rasgos, las mismas lineas, proporciones y forma
de mirar?" Por consiguiente, sera necesario " conformar nuestros
pensamientos , nuestras obras y nuestras intenciones a las suyas"
(XII, 75: ES XI, 383).
Nuestro modelo , Cristo, presenta numerosas facetas, que no
es posible abarcar en su totalidad ; por otra parte, algunas se des-
tacaran mas que otras , de acuerdo al angulo de vision que se elija.
A este proposito , San Vicente constata que "las congregaciones que
hay en la Iglesia miran a Nuestro Senor de diversas formas, segun
los diversos atractivos de la gracia, segun las lutes y las ideas dife-
rentes que El les da, a cada uno en su estado; y por eso le honran
y le imitan de diversas maneras" (XII, 284: ES XI, 571). Los atracti-
vos y las lutes pueden quedar en el plano de la contemplation y
de los buenos deseos; la action del Espiritu Santo es mas eficaz:
imprime, en una persona fisica o moral , " las mismas inclinacio-
nes y disposiciones que tenia Jesucristo en la tierra, y estas le hacen
obrar, no digo con la misma perfection , pero si segun la medida
de los dones de este mismo divino Espiritu " (XII, 108 : ES XI, 411).
San Vicente no utiliza la palabra carisma , pero es claro que sus
ideas concuerdan con las del Vaticano H.
2) Los dones del Espiritu a que se refiere San Vicente, deter-
minan la actividad - mision propia del Instituto -, influycn sobre
la manera de realizarla e impulsan hacia una forma especial de per-
feccion , dando al Instituto su fisonomia propia, o, de utilizar la
expresion de MR 13, "la mndole propia, que conlleva un estilo parti-
cular de santificacion y apostolado, que va creando una tradicion
tipica".
Los elementos fundamentales de esa tradicion tipica, por lo quc
se refiere a la Compania , se hallan descritos en nuestras Consti-
tuciones . El parrafo 1 ° del art. 3° nos ofrece la definition de la Com-
pahia, de acuerdo a como ha sido aceptada por la Iglesia:
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- fin apostoldo segun el patrimonio espiritual trasmitido por
San Vicente;
- vida fraterna con caracteristicas propias;
- perfection de la caridad mediante la observancia de las
Constituciones.
Alma de la Compania es el mismo Espiritu de Cristo , segt n lo
ha contemplado San Vicente y nos lo ha trasmitido a traves de las
Reglas Comunes; su description se encuentra en los articulos 4 a
8 de las Constituciones.
3) En vida de San Vicente, el carisma e indole propia de la Com-
pania se hallaban descritos en las Reglas a las que, a veces, el
Santo da el nombre de Reglamento, cuya observancia consideraba
fundamental para mantener la fidelidad e identidad de la Congre-
gacion. Por eso advierte en tono solemne al P. Dupont: "En nom-
bre de Nuestro Senor, le ruego que hags consistir su principal
ocupacion en hater observar el Reglamento " (V, 552: ES 526). Pro-
mete al P . Rivet enviar las Reglas recien impresas , que "contienen
lo que Nuestro Senor hizo y lo que quiere que nosotros hagamos"
(VII, 168: ES 150). No puede extranar, por consiguiente, que las
Constituciones senalen como primera obligation del Visitador,
"promover la observancia de las Constituciones" (C 125, 1 °). Segu-
ramente porque la observancia de las Constituciones implica la
vivencia del carisma, no se dice del Visitador lo que se impone al
Superior General : " que mantenga siempre en la Iglesia la vitali-
dad del carisma vicenciano " (C 101).
4) Todo carisma autentico Ileva consigo cierta carga de genuina
novedad en la vida espiritual de la Iglesia, asi Como de peculiar efec-
tividad" (MR 12).
La novedad tiene vida limitada: desaparece con el correr de
los anos; la eficacia disminuye a medida que se introduce la iner-
cia. Evangelica Testificatio 12 se refiere a las insidias que signifi-
can la esclerosis y el formalismo. Por eso, adcmas de custodiar y
vivir la "experiencia del Espiritu" del Fundador, se requiere pro-
fundizarla y desarrollarla " constantemente, en sintonia con el
Cuerpo de Cristo, en crecimiento perenne" ( MR 11).
2. Lfneas operativas
I) La actualization del carisma de la Compania exige un
eslado de revision permanente . Las C&E se reficren en forma clara
a la revision del apostolado y de las obras (cf. C 2: 13; E 1). Por su
partc , el Proyecto comunitario tiene en vista un "examen periodico
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de nuestra vida y actividad" (C 27). La revision es mas profunda
cuando la efectua la Asamblea General, que tiene el derecho (no
la obligacion!) de "velar por el patrimonio del Instituto y promo-
ver, segt n el mismo, su adecuada renovacion" (C 137, 1 °). Es natu-
ral que la "adecuada renovacion" tambien sea objeto de la Asam-
blea provincial, preparatoria de la General, aunque las Constitu-
ciones no mencionen esa funcion.
Las revisiones constituyen una constante en los Institutos; dan
origen a las "sanas tradiciones" que, segUn PC2, b), son parte inte-
grante del "patrimonio de cada instituto". Las mismas Reglas
Comunes dieron cabida a algunas "laudabiles consuetudines" que,
con el correr del tiempo, se habian juzgado oportunas (RC X, 20).
2) Ademas de las revisiones comunitarias, presididas por el
Espiritu, Dios suele suscitar, dentro de la comunidad, a algunos
miembros dotados de carismas destinados a "enriquecer, desarro-
liar y rejuvenecer la vida del instituto en su cohesion comunitaria
y en su testimonio de renovacion" (MR 12). La autoridad compe-
tente, a la que corresponde "ante todo no sofocar el Espiritu, sino
probarlo todo y retener lo que es bueno" (LG 12), discernira si tales
dones se hallan en congruencia "con el estilo comunitario del ins-
tituto y las necesidades de la Iglesia" (MR 12).
3) La exigencia de "caminos nuevos" se prcsenta con mayor
fuerza y frecuencia en la base, que se halla en contacto mas directo
con la realidad y se siente menos sujeta al temor del riesgo. La auto-
ridad, lejos de sofocar esos impulsos, debe alentarlos; el mismo
Codigo pide que los superiores "fornenten las iniciativas para el
bien del instituto y de la Iglesia" (c. 618); por eso, MR 14, c) pide
a los superiores que promuevan la renovacion exigida por los tiem-
pos y comprometan a los miembros en dicha renovacion.
A este proposito, resulta sugestiva la reaccion de la Asamblea
de 1651, cuando fue presentado como postulado la creacion de un
equipo de misioneros que debia recorrer los pueblos sin interrup-
cion y sin depender juridicamente de ninguna casa. La Asamblea
- sin utilizar la palabra carisma o dones del Espiritu -, "opino
que no se debia rehusar a aquellos a los que Dios les these este movi-
miento, con tal que tuvieran ]as debidas disposiciones fisicas y espi-
rituales que requiere este trabajo" (XIII, 327: ES X, 390-391).
4) San Vicente, en la conf. del 6.12.1658, ademas de indicar ei
incremento progresivo de las actividades, senala los criterion por
los que fueron aceptadas: "Nos han sido dadas, o por aquellos en
quienes reside el poder o por la simple necesidad, que son los cami-
nos por los que Dios nos ha comprometido en estos designios";
todos piensan que esta Compannia es de Dios, porque "acude a las
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necesidades mas apremiantes y abandonadas " (XII, 90: ES XI, 396).
Por eso, San Vicente concluye pidiendo atenci6n y apertura para
aceptar "todo lo que Dios nos de a conocer que pile de nosotros"
(XII, 93: ES XI, 398).
A semejanza de ]as actividades, tambien las Reglas - que con-
figuran la fisonomia peculiar de los institutor - estuvieron suje-
tas a la evoluci6n : se introdujcron poco a poco, por inspiraci6n de
Dios (cf. XII, 6-7: ES XI, 325-326; Introd. a RC).
5) Si bien debemos mostrarnos abiertos ante experiencias apos-
t6licas, comunitarias o espirituales que se dan fuera de la Congre-
gaci6n, es necesario hacerlas pasar por el cedazo de la Compania,
porque conserva actualidad la observaci6n de San Vicente: "Sola-
mente los miembros del cuerpo cstan animados por la influencia
del espiritu de dicho cuerpo" (II, 355: ES 302).
II. FUNCION I)E MAGISTERIO
1. Principios
Los superiores "tienen la misi6n y autoridad del maestro de
espiritu con relaci6n a] contenido evangelico del propio instituto;
dentro de este ambito, pues, deben ejercitar una verdadera direc-
cion espiritual" (MR 13, a ); naturalmente , con las limitaciones
impuestas por el c. 630 , 5. Mutuae Relationes anade que se trata do
"un mandato de grave responsabilidad".
1) El P. Dodin afirma que San Vicente efectuaba una verda-
dera direcci6n espiritual a traves de las Repeticiones de Oraci6n.
No era el unico medio utilizado . En los Avisos al P. Durand - un
programa de acci6n para quienes cstan constituidos en autoridad
- comienza por recordarle que tiene la misi6n do guiar las almas
(cf. XI, 342: ES 235). Y en carta al mismo P. Durand, le da orienta-
ciones que son propias de una direcci6n espiritual (cf. VI, 66-67:
ES 68). De hecho, gran parte de la correspondencia de San Vicente
puede ser calificada de direcci6n espiritual a distancia.
La carta al P. Guerin no tiene desperdicio; para el asunto que
nos ocupa, interesa la observaci6n final: "Y porque solamente el
Espiritu do Nuestro Senor Jesucristo es el verdadero director de
las almas, ruego a su divina Majestad que nos conceda su Espiritu,
para el gobierno particular de Ud., y para el de toda la Compania"
(II, 356: ES 302).
2) En esa misma carta , San Vicente se refiere a la comunica-
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cidn interior, que el superior debia escuchar todos los meses. En
ocasion de las visitas, los misioneros debian hacer, con el Visita-
dor enviado , una comunicacion mas amplia , que abarcaba las fal-
tas comunitarias (cf. II, 617: ES 527). El conocimiento que seguia
era necesario para poder realizar , segun expresaba al P. Durand,
la funcion de "purificar, iluminar y unir con Dios a las almas que
Dios mismo le ha encomendado " (XI, 349: ES 241).
A traves de las cartas a los PP. Boucher y Escart se puede ver
como San Vicente desempenaba la funcion de director espiritual
de los misioneros : les propone , para la meditacion , temas concre-
tos, inspirados en el Evangelio , que responden a las situaciones con-
cretas de los dos misioneros . En ambos casos, pide que le comuni-
quen "lo que el Senor les ha inspirado durante la oracion" (cf. I,
567-568; II, 139-142: ES 554-555; 116-117).
3) De acuerdo a MR 13, a), el superior ejerce su funcion de
magisterio "dentro del ambito del area evangelica senalada por el
fundador", lo que equivale a exigir del Visitador que sea un maes-
tro de espiritualidad vicenciana.
Si bien nucstra espiritualidad tiene afinidad con la de las socie-
dades de vida apostolica (cf. c. 731), sin embargo, posee modalida-
des que le son peculiares.
A manera de ejemplo, se puede senalar la celebracion de la
Liturgia de las Horas, que obliga a todos los clerigos ; respecto al
modo , San Vicente pide que se la celebre " sine cantu ", a fin de dis-
poner de mas tiempo para dedicarnos al projimo (cf. RC X, 5). Nues-
tro seguimiento de Cristo se traduce en el esfuerzo por Ilenarnos
de su Espiritu, de acuerdo a como se manifiesta en las maximas
evangelicas recogidas por las Reglas Comunes (cf. C 4). Respecto
a las maximas del Senor, San Vicente selecciona entre aquellas
que no son contrarias al Instituto " (XII, 129: ES XI, 428). El crite-
rio se estrecha cuando se trata de las virtudes que nos caracteri-
zan: "he escogido especialmente las que son mas propias del misio-
nero" (XII, 302: ES XI, 586), "constituyen como las potencias del
alma de la Congregacion entera" (RC II, 14) y de las que debemos
pertrecharnos, "sobre todo cuando Ilega la hora de ejercer nues-
tros ministerios entre los campesinos" (RC XII, 12).
4) Respecto a la manera de realizar la funcion de magisterio,
las Constituciones , al pedir a los superiores que "tengan presence
el ejemplo del Buen Pastor " (C 97, 1), nos ofrecen una formula muy
amplia y exigente . El Buen Pastor , en efecto, esta en funcion de las
ovejas, a las quc conoce y por ]as que es reconocido. El conocimiento
biblico implica una corriente afectiva que unifica; el Buen Pastor
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la crea . Por eso , no solo da a las ovejas la vida en abundancia, sino
tambien la propia vida (cf. Jn 10, 1-18), lo que significa Ilevar hasta
consecuencias extremas el haber venido a servir y no a ser servido.
El que esta constituido en autoridad, por el hecho de "conti-
nuer la obra de Jesucristo", dcbcra dejarse aleccionar por el Buen
Pastor y vaciarse de si mismo, para que "Nuestro Senor mismo
imprima en Ud. su sello y caracter" (XI, 343-345: ES 236-238). Por
consiguiente , respecto a los cohermanos , el Visitador debera
- conocerlos profundamente,
- demostrarles que los ama de verdad , interesandose por lo
que preocupa o alegra a cada uno de ellos,
- crear entre todos un clima de verdadera amistad (cf. C 25,
1°; RC VIII, 2).
5) El c. 619 detalla algunas atenciones hacia los cohermanos
que se inspiran en I Ts 5,14, y que las Constituciones expresan
de manera generica: "muestrese solicito del progreso personal y
actividades de cada uno , procurando la union vital entre todos"
(C 123, 2).
La actitud de servidor le ayudara a no dejarse dominar por "la
pasion de aparecer como superior o como patron" (XI, 346: ES 238;
cf. c. 618). Por el contrario, quienes ejercen autoridad "no tienen
que mirar a nadie como a inferior, sino siempre como a hermano"
(IV, 51: ES 53), "de manera que, al verlos juntos, nadie pueda dis-
tinguir qui6n es el superior" (VI, 66: ES 68).
Estas observaciones pueden aparecer ajenas a la funcion de
magisterio . Sin embargo , aparte de que las actitudes senaladas
constituyen una ensenanza a traves de la vida (cf. c. 619; XI, 345;
348-349: ES 237; 240), son necesarias pars que el magisterio resulte
creible. Observa San Vicente: "no se cree a un hombre porque sea
muy sabio, sino porque lojuzgamos bueno y lo apreciamos" (I, 295:
ES 320).
2. L ineas operalivas
Las C&E indican algunos cauces concretos, a traves de los cua-
les el Visitador puede ejcrcer su funcion de magisterio.
1) "Las visitas frecuentes a las Casas y a los misioneros; lo que
hara por oficio al menos cada dos anos" (C 125, 6°). Dichas visi-
tas le damn la oportunidad de conocer mejor a los cohermanos,
hablar con ellos en forma individual y colectiva, partiendo de la
realidad de las personas y de la comunidad. Ademas, estas visitas
le permitiran cumplir con mayor seguridad la norma del E 69, 3°:
"enviar misioneros a las Casas , segiun las necesidades de las mis-
mas", y le proporcionaran concretos elementos de juicio cuando
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se trate de aprobar los Proyectos comunitarios (cf. E 69, 5°). Es
claro que las visitas le daran asimismo una vision panoramica de
la Provincia que facilitara la elaboration del Proyecto provincial
(cf. E 69, 1 °).
2) Despues de las visitas realizadas " por oficio ", cl Visitador
suede dejar algunas Ordenanzas , que no se deben confundir con
las dirigidas a toda la Provincia y a ]as que se refiere la C 125, 2°
(cf. E 71). En ambos casos , suelen tener caracter normativo, to que
no impide que se introduzcan fundamentaciones de caracter asce-
tico, espiritual y vicenciano , como ocurre con la circular sobre "la
fidelidad a la regla de levantarse a la cuatro ", enviada por S. Vicente
a todos los superiores de la Compania (cf. III , 535-544: ES
492-498).
3) La aprobacion del Proyecto comunitario (cf. E 69, 5°), que
abarca )a actividad y la vida de los misioneros (cf. E 16), ofrece una
buena oportunidad para dialogar con los cohermanos y ejercer la
funci6n de magisterio.
4) Las C&E solo hablan de comunicar noticias de la Compa-
nia al referirse a las obligaciones del superior local (cf. E 78, 6°);
esa costumbre, sin embargo, ya existia en los comicnzos de la Con-
gregacion (cf. Vincentianal88, n° 6, pag. 579-582). De hecho, casi
todas las Provincias poseen sus Boletines informativos en los que
las noticias de familia ocupan un lugar preeminente. Las noticias
suelen encerrar un mensaje; el Visitador puede valerse de ellas y
asimismo, mediante las noticias, estrechar el vinculo de union entrc
las Casas (cf. XI, 120-124: ES 44-47).
La obligation de in formar al Superior General sobre los asun-
tos de la Provincia y sobre las visitas realizadas (cf. E 69, 6°), lo
mismo que sobre los votos, incorporaciones, 6rdenes recibidas (cf.
E 69, 10°), solo indirectamentc puede ser mencionada en estc apar-
tado, y por dos motivos principales: dicha informaci6n estrecha los
vinculos de unidad de la Compania y permite verificar la autenti-
cidad de las lineas trazadas por el Visitador.
Es preciso reconocer que suele resultar mas facil discutir sobrc
temas pastorales, revision de obras, problemas comunitarios, tanto
en grupos como individualmente. En cambio, se experimenta cierto
pudor, por no decir miedo, de rozar la interioridad de la persona.
Quizas sea el nivel en el que se dan los mas numerosos pecados
de omision. San Vicente recomienda al P. Durand que, en la ora-
tion, se dirija al Padre de las lutes, para aprender lo quc dcbera
hacer y ensenar (cf. XI, 344-345: ES 237). Por su parte, el Conci-
lio advierte a los superiores que "han de dar cuenta a Dios de las
almas que les han sido encomendadas" (PC 14).
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111. FUNCION DE SANTIFICAR
1. Principios
De acuerdo a MR 13, b), los superiores poseen la competencia
y el mandato de perfeccionar la vida de caridad, de acuerdo a la
indole del Instituto.
1) El C6digo ha recogido esta idea senalando la doble ver-
tiente de la caridad : " deben procurar edificar una comunidad fra-
terna en Cristo , en la cual , por encima de todo, se busque v se ame
a Dios" ( c. 619). Este canon se nos aplica en la medida en que res-
peta la naturaleza de la Compania (cf. c. 734) la que, ante todo,
busca el fin apostolico propio ; la perfection de la caridad es una
exitencia de dicho fin (cf . c. 731, 1), cuva realizaci6n incrementa
la caridad.
2) A este prop6sito, San Vicente recordaba al P. De la Fosse,
que nos diferenciamos de los religiosos porque estos tienen como
fin la propia perfecci6n , en tanto que nosotros nos dedicamos a la
salvaci6n y al alivio del pr6jimo (cf. VIII, 239: ES 227). Lo cual no
significa que la santificaci6n de los cohermanos sea ajena a las preo-
cupaciones del Visitador. En los Avisos al P. Durand, ya citados,
le recuerda en primer termino que Dios le ha Ilamado "para guiar
a las almas", lo que significa " unirlas a Dios" (XI, 342, 349: ES 235,
241). Mientras dice al P . Guerin que necesita una gracia especial
"para gobernar una familia como la suya, para impedir que entre
en ella nada contrario a su espiritu y para que progrese por los
caminos de la perfecci6n" (II, 354: ES 301). Rcspecto al espiritu,
no se puede contentar con una actitud de contensi6n: "Se trata do
formar una Compania animada del Espiritu de Dios y que se man-
tenga en la practica de este Espiritu " (XII, 129: ES XI, 427).
3) La funcion de magisterio, considerada como "verdadera
direction espiritual", conduce al incremento de la caridad. Por eso
muchos de los puntos senalados en el parrafo anterior pueden ser
considerados como medios destinados a impulsar la santificaci6n
personal y comunitaria.
2. Lineas operativas
MR 13, b), sin pretender agotar la materia, indican dos areas
principales en que se realiza la funcion de santificar:
- la formation inicial y la pcrmanente, y
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- la fidelidad comunitaria y personal en la practica de los Con-
sejos Evangelicos, de acuerdo a las Reglas propias.
Dc acuerdo a nuestra normativa:
1) Por lo que se refiere a la formacion inicial, el Visitador
- velars porque la Ratio Formationis de la Provincia incor-
pore los valores vicencianos que garanticen la formacion de misio-
neros generosos y abnegados (cf. E 41, 44);
- sin interferir en la tarea de los Formadores, mantendra con-
tactos frecuentes con los formandos, que
manifiesten su interes por cada uno de ellos,
alienten a los jovenes a formarse solidamente, y
le permitan emitir un juicio personal y seguro respecto a las
garantias que ofrecen los jovenes presentados para el ingreso en
el seminario y admision a los Propositos, Votos, Ministerios y Orde-
nes (cf. C 125, 8°, 9°, 10°);
- se preocupara porque la comunidad formativa este consti-
tuida por cohermanos no solo competentes (C 94), sino tambien vir-
tuosos, de manera que arrastren con sus ejemplos do vida.
2) "Con la ayuda de la Comision de Formacion , cada una de
las Provincias procure organizer y fomentar la formacion perma-
nente canto comunitaria como individual " (E 42).
- Los programas actuales tienden a formar mejor que en el
pasado para la actividad apostolica ; igualmente se debe destinar
a los jovenes sacerdotes a comunidades que les ofrezcan posibili-
dades de perfeccionarse como misioneros (cf. IV, 114; 549: ES 116;
512; VI, 159: ES 152).
- Por medio de la Comision de Formacion, el Visitador impul-
sara y animara la Formacion permanente a nivel local.
- Organizara jornadas a nivel provincial. Los temas relacio-
nados con la pastoral o la vida comunitaria contribuyen a la per-
feccion de la caridad en las sociedades de vida apostolica (cf. c. 731,
1; C 3, 1).
- Los ejercicios espirituales anuales (C 47, 2), organizados a
nivel provincial , pueden ser utilizados para proveer , directa o indi-
rectannnic, a una formacion espiritual vicenciana adaptada a las
nece itlade' locales.
3) La practica de los Consejos Evangelicos, a la que se refiere
MR 13, b/, no nos define, como ocurre con los Institutos dc Vida
Consagrada (cf. c. 573, 1). Tan to el Codigo como nuestras Constitu-
ciones establecen que tendemos "a la perfeccion de la caridad por
la observancia de las Constituciones" (c. 371, 1; C 3, 1). Por eso las
Constituciones senalan como primera obligacion del Visitador,
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"promover la observancia de las Constituciones y Estatutos" (C 125,
1 °), y San Vicente recuerda dicha obligation al P. Durand (cf. XI,
348-349: ES 240), mientras constata, al escribir al P. Guerin: "vemos
como se van relajando muchas comunidades por causa de la indul-
gencia excesiva de los superiores" (II, 355: ES 302).
La regularidad, aunque "hodiernis auribus male sonans", tiene
su importancia para el correcto ordenamiento de la vida; privada
de motivaciones, conduce al esteril formalismo. Es claro que el Visi-
tador debe promover, ante todo, la vivencia de la vocation, que
informa el resto de las Constituciones (cf. C 9).
4) Las Constituciones, de acuerdo a la doctrina vicenciana, se
refieren a los tres consejos evangelicos como a medios para alcan-
zar, de un modo mas eficaz y seguro, el fin apostolico de la Com-
pania (cf. C 3, 3; RC II, 18). Es claro, sin embargo, quc el dcspren-
dimiento exigido por la vivencia de dichos consejos equivale a ese
"vaciarse de si mismo", tantas veces repetido por San Vicente como
condici6n para poder llenarnos de Jesucristo, lo quc significa un
incremento de caridad. A pesar de la aparente tendencia del Vati-
cano II a facilitar la practica de algunos consejos, estos siguen exi-
giendo un gran vigor espiritual. La practica generosa y alegre de
los mismos crea un clima para el apostolado y presenta a la comu-
nidad como plenamente realizada.
Las Circulares de los Superiores Generates abordan gran
numero de temas; sin embargo, una sola de aquellas esti centrada
sobre la castidad, y fue escrita por el P. Almeras. No se trata de
que la practica de dicho consejo haya perdido actualidad. A nivel
provincial podrian ocurrir omisiones de ese tipo.
5) La misi6n santificadora de los obispos - en la que se ins-
pira MR 13, b) - se real iza por medio del ministerio de la Palabra
y la administration de los Sacramentos; la Eucaristia ocupa un
lugar preeminente (cf. LG 26). Las visitas a las comunidades ofre-
cen al Visitador la posibilidad de la Concelebraci6n, "en la que se
manifiesta la unidad del sacerdocio" (SC 57) y de la misma comu-
nidad (cf. PO 7).
6) Los obispos "deben edificar a sus sribditos con el ejemplo
de su vida" (LG 26), porque, como ya habia dicho San Vicente, "los
corderos engendran corderos"... Para ello, el Visitador debera Ile-
narse de Jesucristo, hallarse estrechamcnte unido a El mediante
la oration, dar ejemplo en la observancia de las Reglas (cf. XI,
343-344; 349: ES 236-237; 240). San Pedro condensa sus recomen-
daciones a los presbiteros de la Iglesia en pocas palabras: "mode-
los de la grey" (IPe 5, 3). El Codigo recuerda a los superiores que
"han de darles ejemplo en el ejercicio de las virtudes y en la obscr-
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vancia de las leyes y tradiciones del propio Instituto" (c. 619). Nues-
tras Constituciones, sin detallar, son mas exigentes, al presentar
la figura del Buen Pastor , que vino a servir, como el modelo que
deben imitar los superiores (cf. C 97, 1). Tambien aqui se puede adu-
cir el dicho: no borrar con el codo lo que se escribe con la mano.
Seguramente en la actualidad existen santos misioneros, como
los tuvimos en el pasado. No deja de admirar, sin embargo, que
solo un n6mero reducido de ellos haya merecido el honor de los
altares. Por supuesto, el Visitador debera interesarse, mas que de
promover canonizaciones, de intensificar la santidad de los coher-
manos.
IV. FUNCION DE GOBIERNO
Es descrita en ultimo lugar por MR 13, c,), como un servicio para
- ordenar la vida de la comunidad,
- organizar los efectivos del Instituto en orden a su finalidad,
- insertarlos en la accion eclesial bajo la guia de los obispos,
habida cuenta de la autonomia interna, que nunca puede conver-
tirse en independencia.
1. Principios
1) La vida de la comunidad es un concepto muy amplio que,
de acuerdo a nuestras Constituciones, abarca la actividad aposto-
lica, la vida comunitaria, los consejos evangelicos, la oracion, los
miembros y la formacion, quc solamente son manifestaciones o
componentes de una misma vida.
El Codigo senala como uno de los elementos constitutivos de
las Sociedades de Vida Apostolica, la vida fraterna en comun (cf.
c. 731, 1). La Constitucion 3, 1 reproduce literalmentc la (rase.
La fraternidad Ileva implicito el concepto de familia, que uti-
liza Perfectae Caritatis, n° 15; pero, por toner en vista a los religio-
sos, la familia aparece un tanto centrada sobre si misma, aunque
no se le excluya el valor de testimonio y el valor apostolico que
deriva de la misma. Tambien San Vicente utiliza con frecuencia
la palabra farnilia, con sentido dinamico. En uno de los textos cita-
dos, reconoce que el superior necesita una gracia especial "para
guiar una familia como la suya ..., y para hacerla progresar por
los caminos de la perfeccion" (II, 354: ES 301). Esa familia concreta,
a la que se referia, debia tender a la perfeccion en el cjercicio de
sus funciones: misiones y ejercicios al clero. Resulta sugestivo que
San Vicente, al presentar a Cristo como modelo del "trato mutuo
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entre nosotros", aluda a los discipulos que eran enviados a predi-
car de dos en dos (cf. RC VIII, 1). Al referirse a las relaciones den-
tro de la "familia", pide que nos tratemos "a la manera de amigos
que se quieren bien, que han elegido vivir en comun" (RC VIII, 2),
quizas porque los hermanos se nos imponen, en canto que elegi-
mos a los amigos.
2) Las obras y trabajos nos han lido encomendados por aque-
llos "en quienes reside la autoridad" (XII, 90: ES XI, 396) y se ha-
Ilan a servicio de la Iglesia. El Concilio ha exaltado la figura y auto-
ridad del obispo. Si bien reconoce la autonomia interna de los Ins-
titutos exentos, estos deberan acomodarse a las disposiciones de
los obispos en cuyas diocesis actUan, "en cuanto lo permita la indole
del Instituto y a tenor de las Constituciones, las cuales, si es nece-
sario, seran acomodadas a este fin" (CD 35, 1).
San Vicente, despues de sentar el principio general de que debe-
mos obediencia a los obispos en lo que se refiere a nuestros debe-
res con el projimo, pero reservando al superior la direccion interna
(cf. III, 528: ES 485), observa que no se deben aceptar actividades
contrarias al fin y a los usos del Instituto; pero, si el obispo insiste,
habra que obedecer (cf. VI, 66-67: ES 68). Cuando la distancia o la
urgencia no dejaban espacio para consultar al General, San Vicente
proponia que se informara al obispo sobre las exigencies de nucs-
tras reglas y costumbres. "Si, despues de eso, el desea que pase
Ud. por encima de ellas, habra que hacerlo" (VIi, 576: ES 490).
2. Lfneas operativas
Ordenamiento de la vida de la Provincia . Si bien las Constitu-
ciones no dicen explicitamente del Visitador que es el "centro de
unidad en su Provincia " (cf. CC 102; 129, 2 ), sin embargo , al refe-
rirse a los diversos niveles de autoridad , establecen que se guarde
"la unidad de gobierno necesaria para la realizacion del fin y bien
de toda la Congregacion " (C 98).
1) El Proyecto Provincial (E 69, 1°) debe senalar las lineal
generales para el ordenamiento de la vida de la Provincia y pre-
senta las diversas opciones que la misma ha efectuado, en conso-
nancia con las C&E. Los Proyectos comunitarios locales deben
amoldarsc al provincial.
En principio, el Proyecto provincial presenta un programa
general realista, fruto de estudios, consultas, dialogo y revisiones
objetivas. Respecto a estas ultimas, convicne tenor presente que
el criterio presentado por la C 2 es reductivo: solo habla del fin;
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es mas completo el del E 1, que propone la vocacion, es decir, fin,
naturaleza y espiritu de la Compahia, en consonancia con lo esta-
blecido en la C 97,1: "promover el fin propio de la Congregacion
segan el espiritu de San Vicente, en una verdadera comunion de
apostolado y de vida". Se debe tener en vista este criterio, mas
amplio, pero tambien mas exigentc, para la ereccion de Casas, crea-
cion de obras importances y para la supresion de las mismas (cf.
C 125, 3°; E 69, 2°)
2) El Visitador destina a las Casas los misioneros que las mis-
mas necesitan (cf. E 69, 3°). Las Casas necesitan personal para cum-
plir la mision especifica; no es cuestion solo de numero. Los misio-
neros, en efecto, deben realizar la mision "en verdadera comunion
de apostolado y de vida" (C 97, 1), lo que, naturalmente, exite mucho
mas que un simple equipo e, incluso, que una comunidad.
Se comprende que el nombramiento de un superior local (C 125,
4°), que es "el centro de unidad y animador de la vida comunitaria
local" (C 129, 2), requiera mucha reflexion y dialogo. Algunos Visi-
tadores deben dedicar al dialogo un tiempo considerable... Se trata
de un sacrificio exigido por la actitud de servicio, que puede tener
una compensacion en los saludables efectos que beneficiaran a las
comunidades locales. En tiempos de San Vicente el gobierno era
verticalista; sin embargo, no desconocia ni el dialogo ni la condes-
cendencia (cf. III, 173: ES 158).
Es preciso reconocer que los Visitadores no disponen de coher-
manos "ideales". Deberan arar con los bueyes de que disponen, y
de la mejor manera posible, procurando formar comunidades estre-
chamente unidas, empapadas del ideal y del espiritu vicencianos,
que trabajen comunitariamente y con entusiasmo, to que ya cons-
tituira uno de los mejores testimonios.
3) Para fomentar "los ministerios de las Casas y mostrarse soli-
cito del progreso personal y actividades de cada uno, procurando
la union vital entre todos" (C 123, 2), sera muy util la presencia fre-
cuente del Visitador en las comunidades, tanto mas que los coher-
manos, sin percatarse, tienden a considerar la propia comunidad
como el centro de la Provincia. De esa manera podra lograr con
mayor facilidad "la activa participacion de todos en la vida y acti-
vidades de la Provincia" (C 123, 2).
Inserci6n en la actividad eclesial, bajo la gufa de los obispos.
La C 123 , 2 pide que el Visitador " dediquc cohermanos y bienes
al servicio de la Iglesia , de acuerdo al fin de la Congregacion".
1) "La Iglesia protege y favorece la indole propia de los diver-
sos Institutos " (LG 44); por eso el Visitador velara no solo porquc
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la insercion de las cornunidades locales en la pastoral diocesana se
efectue respetando el fin de la Compania, sino tambien "segun el
espiritu de San Vicente, en una verdadera comunion de apostolado
y de vida" (C 97, 1). La Iglesia, al menos en principio, desca quc nos
presentemos con nuestra fisonomia propia, de manera que la inser-
cion en la vida de la Iglesia no resulte vaga y arnbigua (cf. MR 11).
2) Nuestra actividad apostolica se realiza, en espiritu de ser-
vicio, dentro de un territorio del que el obispo es el principal res-
ponsable. Christus Dominus, n° 35, 4), enumera las diversas areas
en las que, exentos y no exentos, se hallan sujetos a las disposicio-
nes del obispo y de las Conferencias episcopales. Las Constitucio-
nes, al referirse a nuestra autonomia interna, cornienzan por recor-
dar una tradicion heredada de San Vicente, que nos obliga a ejer-
cer nuestro apostolado "en intima cooperacion con los obispos y
con el clero diocesano" (C 3, 2; cf. C 99; MR 22). Es preciso recono-
cer que no siempre resulta facil la insercion ni se da cl dialogo
pedido por los documentos de la Iglesia (cf. CD 35, 5/, 6/; ES 1, 43;
MR 29; 52; 62-63; etc.). Por nuestra parte ocurre examinar si darnos
los pasos que Dios nos pide, teniendo presentes las directivas de
SanVicente, segun las cuales podian quedar momentaneamente en
suspenso algunas exigencias de las Reglas que se referian al fin de
la Compania.
3) Tambien los bienes deben dedicarse al servicio de la lgle-
sia. Nuestros bienes temporales, por ser eclesiasticos, en ultima
instancia, pertenecen a la Iglesia (cf. c. 1256), teniendo en cucnta
que, en nuestro caso, "son patrimonio de los pobres" (C 148, 1).
a) "No hay en la Iglesia de Dios una compahia que tenga
como lote propio los pobres y que se entregue por completo a los
pobres" (XII, 79-80: ES XI, 387); por eso, lo que se gasta para sos-
tener a los misioneros y asegurar su apostolado, indircctamentc
aprovecha a los pobres, observando, como es obvio, las normal de
pobreza (C 33). La misma razon, ademas de la caridad fraterna,
pide que se acuda en ayuda de Provincias o Casas necesitadas (cf.
C 152, 1).
b) Desde los comienzos, los misioneros daban limosnas a los
pobres y contribuian para los gastos de las Caridades que habian
erigido (cf.XII, 385, 386: ES XI, 654, 655). Las Constituciones se ins-
piran en esa costumbre: "la Congregacion, las Provincias y [as Casas
provean gustosamente con sus bienes alas necesidades de los demas
y al sustento de los pobres" (C 152, 2). Algunas Provincias fijan el
porcentaje de sus ingresos que es destinado a obras sociales o dc
caridad. Seria de desear que esa practica se generalizara, aunque
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algunas Provincias deban contentarsc con ofrecer el obolo do la
viuda.
El Visitador, mediante las funciones que Dios le ha encomen-
dado, contribuye al incremento de esa "vida apostolica que no
excluye la contemplacion, sino que la abraza y se sirve de ella para
conocer mejor las verdades eternas que (el misionero) debe anun-
ciar" (111, 347: ES 320); lo que le permite insertar en la mision de
la Iglesia a esos obreros apostolicos que, de acuerdo a la vision esca-
tologica de San Vicente, al final de los tiempos, "con el fervor de
su celo, abrasarkn toda la sierra" (XI, 75: ES 763).
Alejandro RIGAZIO, C.M.
FUNCION DEL VISITADOR
SEGUN EL PENSAMIENTO DE SAN VICENTE
Y LOS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA (Sintesis)
El tiempo disponible para estudiar el tema es muy reducido,
por lo que presento este resumen de un trabajo que, a su vez, no
es mas que una sintesis de lo que se podria decir sobre la Funcion
del Visitador. El trabajo que se pasa por separado puede ser util
para comprender algunas preguntas.
FUENTES principales utilizadas:
- Documentos Conciliares y sus Normas ejecutivas,
- Codigo del Derecho Canonico, en especial, los cc. 618 y 619,
- Mutuae Relationes (=MR),
- Evangelica Testificatio (=ET) y
- COSTE: Obras de San Vicente (Ed. Castellana=ES).
BibliografIa que puede interesar:
CONTASSOT F., C.M.: Saint Vincent de Paul, guide des Superieurs,
Paris, 1964;
KOCH B., C.M.: La relation d'autorite selon Saint Vincent de Paul,
en lien avec des vues modernes; Vincentiana188, n° 6, pag. 601
- 678.
El ejercicio de la autoridad corresponde a una llamada de Dios,
que confia una mision especifica, la cual exige completar lo que
no otorga la gracia y dedicarse a ella como ministerio preferencial.
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Respecto a las FUNCIONES DEL VISITADOR, se tendran en
cuenta las lineas indicadas por Mutuae Relationes:
- Fidelidad al Carisma propio,
- Funcion de Magisterio,
- Funcion de Santificacion y
- Funcion de Gobierno.
1. FIDELIDAD AL CARISMA
1. Segun Mutuae Relationes , 14, c), los superiores "tienen la
obligation grave, que han de considerar de primaria importancia,
de fomentar por todos los medios a su alcance, la fidelidad al
carisma del Fundador, promoviendo al mismo tiempo la renova-
cion que prescribe el Concilio y exigen los tiempos".
"La Iglesia defiende y sostiene la indole propia de los diversos
Institutos" (LG 44; CD 35).
Segun San Vicente, Cristo "es la regla de la Mision" (X11, 130:
ES XI, 429), al que miramos de una manera especial, "de acuerdo
a los diversos atractivos de la gracia, segun las lutes y las ideas
diferentes que El" nos da (XII, 284: ES XI, 571).
El Espiritu Santo imprime en nosotros "las mismas inclina-
ciones y disposiciones que tenia Jesucristo en la tierra", para hacer-
nos actuar a la manera de Jesucristo (XII, 108: ES XI, 411).
El Cristo que contempla San Vicente es el "Evangelizador do
los pobres".
Esa vision de Cristo y la action del Espiritu Santo nos otorgan
una fisonomia peculiar, que se refleja en la mision, naturaleza y
espiritu de la Compahia, segun se hallan descritos en los art. 1-8
de las Constituciones.
2. La fidelidad al carisma y su renovation exigen:
1) un estado de revision perncanente por lo que se refiere a la
actividad, a la vida y al espiritu de la Provincia (cf. CC 2; 13; 27;
E 1);
2) alentar la busqueda de "caminos nuevos", que respondan
a las exigencies actuales, sin desfigurar nuestra fisonomia peculiar;
3) fomentar las iniciativas renovadoras de algunas comunida-
des o de algunas cohermanos, luego de comprobar la congruencia
de sus carismas "con el estilo comunitario del Instituto y las nece-
sidades de la Iglesia" (MR 12);
4) mantenerse muy atentos a la realidad circundante, para des-
cubrir las necesidades mas apremiantes;
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5) cierta humildad, para aceptar experiencias ajenas que pue-
den ser asimiladas por la Compania.
3. Para la reflexi6n en grupos
1) i,C6mo definiria la fisonomia del misionero de su Provin-
cia?
2) ZCon que criterios se efectuan las revisiones de obras y de
vida?
3) ZSe dan en la base movimientos de renovaci6n, a nivel apos-
t6lico, espiritual, comunitario? ,Cual es la actitud de la Provincia
y de la autoridad al respecto? LQue criterios se tienen en cuenta
para impulsarlos o rectificarlos?
4) ZA que necesidades ahandonadas y urgentes acude la Pro-
vincia?
5) Si la Compania no se presenta con una imagen de novedad,
o si su actividad no posee eficacia especial, j,cual sera el motivo?
6) San Vicente, en su epoca, fue punto de referencia y fuerza
renovadora que influy6 en el clero y en otras congregaciones, Zen
que lugar de la Iglesia actual nos podriamos colocar?
II. FUNCION DE MAGISTERIO
1. Los superiores "tienen la misi6n y autoridad del maestro
de espfritu con relaci6n al contenido evangelico del propio Insti-
tute; dentro de ese ambito, pues, deben ejercitar una verdadera
direccion espiritual"; se trata de "un mandate de grave responsa-
bilidad" (MR 13, a); cf. cc. 619 y 731).
Se trata de una funci6n docente que, sin exigir la manifesta-
ci6n de la propia conciencia, igualmente influye en la misma a tra-
ces del alimento espiritual que proporciona.
La espiritualidad vicenciana es su campo especifico.
San Vicente Ilegaba mas lejos de lo que permite el Derecho
actual. El mismo, de acuerdo a las lineas trazadas per Mutuae Rela-
tiones, ejercitaba la direccion espiritual a traves de Conferencias,
Repeticiones de Oraci6n, Avisos en Capitulo en el ambito restrin-
gido de San Lazaro; para toda la Compania, por medio de la co-
rrespondencia.
Segun San Vicente, el gobierno de una comunidad exige direc-
ci6n espiritual; por eso, el superior debe pedir el Espiritu de Nues-
tro Senor, "verdadero director de las almas" (II, 356: ES 302).
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2. Ejercicio de la funcion de Magisterio
1) Tener presente "el ejemplo del Buen Pastor, que no vino a
ser servido sino a servir" (C 97, 1).
2) Utilizar las visitas a las comunidades (C 125, 6°), para
encuentros comunitarios y personales; interesarse por los proble-
mas de las casas y de las personas, buscando una Salida vicenciana;
compartir alegrias; "mostrarse solicito del progreso personal y acti-
vidades de cada uno, procurando la union vital entre todos"
(C 123,2).
3) Utilizar las circulares a la Provincia, con contenido vicenciano,
que alienten la vivencia de la vocation e impulsen la renovation.
4) In formation a nivel provincial; las noticias pueden indicar
el estado de la Provincia. Efectuar el diagnostico a la luz del "con-
tenido evangelico propio del Instituto".
5) El Proyecto comunitario condensa la actividad y la vida de
una comunidad; su aprobacion (E 69, 5°) es un acto juridico, pero
la fundamentacion es ejercicio del magisterio.
6) La Provincia es parte de la Congregation; la informaci6n a
traves del centro es signo de unidad.
3. Para la reflexi6n en grupos
1) El Visitador es un "servidor", que tiene cierto numero de
servidores y privilegios. LQue medios propone para evitar que le
inficione la "malignidad del superiorato"? (cf. XI, 139: ES 60).
2) ,Como califica el conocimiento que se ticne en la Provincia
de la espiritualidad vicenciana y cud] es el interes quc se manifiesta
por la misma?
3) Ademas de los carriles sugeridos por las C&E, que otros inedios
utiliza para ejercitar la funcion de magisterio?
4) ZQue sugiere para que los encuentros comunitarios y per-
sonales, las reflcxiones sobre las C&E, etc., constituyan una ver-
dadera direction espiritual vicenciana?
5) ZQue grado de realismo y profundidad posee la information
dentro de la Provincia?
6) Algunas Provincias, que comenzaron con un pequeno
grupo de misioneros enamorados de su vocation, se preparan a cele-
brar los funerales de la misma. j,Que ha cambiado desde entonces?
(cf. XII, 90-93: ES XI, 395-397).
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III. FUNCION DE SANTIFICAR
1. "Es propio de los superiores la mision y mandato de per-
feccionar, con diversas incumbencias, en todo aquello que tiene
relacion con el incremento de la vida de caridad, conforme al modo
de ser del Instituto" (MR 13, b).
"Deben procurar edificar una comunidad fraterna en Cristo,
en la cual, por encima de todo, se busque y se ame a Dios" (c. 619).
Los sacramentos, que infunden o acrecientan la gracia santifi-
cante, son medios privilegiados en orden a la perfeccion.
Existen otros medios, indirectos, de perfeccionar la caridad;
entre ellos se destaca el ministerio de la Palabra.
Segun San Vicente , el superior, por vocacion (Ilamado por Dios),
debe ante todo guiar las almas a la union con Dios (cf. XI, 342, 349:
ES 235, 241).
El gobierno de una "familia" tiene dos aspectos: contension:
"impedir que entre en ella nada contrario a su espiritu"; impulso:
"que progrese por los caminos de la perfeccion" (II, 354: ES 301).
2. Ejercicio de la funcion de santificar
1) Velar para que se aplique adecuadamente la Ratio Forma-
tionis Provincialis, que debe contener lineas de accion necesarias
para que los jovenes tiendan seriamente a la perfeccion propia.
Seleccionar formadores que arrastren con la vivencia del ideal.
2) Seleccionar bien a los miembros de la Comision de Forma-
tion.
Por lo que se refiere a la Formation permanence:
• procurar que el primer destino de los jovenes sacerdotes les
ofrezca un ambiente adecuado para perfeccionarse;
• impulsar y guiar la formation permanents a nivel local;
• organizar jornadas a nivel provincial sobre las Constitucio-
nes, espiritualidad vicenciana, comunidad de trabajo, de oration
de bienes, etc.;
• procurar que los retiros anuales a nivel provincial desarro-
llen un temario que responda a las necesidades espirituales de la
Provincia.
3) "Promover la observancia de las Constituciones y Estatu-
tos" (C 125, 1 °).
4) Impulsar la practica gozosa de los Consejos evangelicos,
como medios eficaces para realizar la mision con mayor eficacia.
5) Aprovechar las oportunidades para concelebrar laEucaris-
tia, que unifica y santifica (C 45, 1; RC X, 3).
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6) Dar el "ejemplo en el ejercicio de las virtudes y en la obser-
vancia de las leyes y tradiciones del propio Instituto" (c. 619).
3. Para la reflexlon en grupos
1) Cristo "es la regla de la Mision". ;,Como se interpreta viven-
cialmente ese legado de San Vicente? 2) ;,De que manera se pro-
cura, a partir de la formacion inicial, que los misioneros "procu-
rer con todas sus fuerzas revestirse del Espiritu del mismo Cristo"?
(C 1, 1°).
3) ;,Que importancia se da al conocimiento y vivencia de las
Constituciones y Estatutos?
4) .Que medios se utilizan
• para incrementar la union fraterna en las comunidades,
• la union entre las casas de la Provincia,
• la formacion de comunidades de oracion?
5) ,Como asegurar la formacion de esos misioneros "sabios
y humildes que son el tesoro de la Compania"? (XI, 126-127:
ES 50)
6) Antes, buen numero de sacerdotes diocesanos ingresaba en
la Compania. ZPor que esta los atrae menos al presence?
IV. FUNCION DE GOBIERNO
"Los superiores deben ejercitar el servicio de
- ordenar la vida de su propia comunidad,
- organizar los efectivos del Instituto en orden al fomento de
la mision peculiar del mismo,
- y a su insercion en la accion eclesial, bajo la guia de los obis-
pos" (MR 13, c); cf. CD 35).
1. El ordenamiento de la comunidad implica abastecerla de
los cohermanos necesarios, que se sientan unidos en la actividad
y en la vida, en funcion de la mision que les ha sido encomendada.
Respecto a las actividades, el Visitador debera velar porque
las mismas respondan a nuestro fin y puedan ser realizadas de
acuerdo a nuestro espiritu, conscientes de la obediencia que es
debida al obispo.
Segun San Vicente , la comunidad/familia, compuesta por ami-
gos que se quieren bien, tiene un sentido dinamico: se halla al ser-
vicio de la mision.
Las obras nos son confiadas por los obispos, quienes tambien
nos otorgan la "missio" que, en algunas circunstancias, puede inter-
ferir respecto a lo que nos es especifico, porque nos hallamos a ser-
vicio de la Iglesia (cf. XII, 90: ES XI, 396; VII, 576: ES 490).
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2. Ejerciclo de la funcl6n de gobierno
1) El Proyecto provincial (E 69, 1 °) asegura la unidad de la Pro-
vincia. Convendria que senalara, de manera general:
- ]as opciones pastorales de la Provincia,
- las diversas manifestaciones de la comunidad de vida,
- la formaci6n permanente.
2) Los destinos de los misioneros (E 69, 3°) deben tener en
cuenta las necesidades de la comunidad y la realizaci6n del coher-
mano.
3) Manifestar una solicitud especial por lograr
- la uni6n vital en la comunidad y
- el progreso personal y actividades de cada cohermano
(C 123, 3).
4) Velar porque la inserci6n de las comunidades en la pasto-
ral de las di6cesis se efectue respetando nuestra indole propia
(C 97,1).
5) Corresponde a nuestra indole insertarnos en las di6cesis,
bajo la autoridad de los obispos "en to que se refiere a nuestros
deberes con el pr6jimo" (III, 528: ES 485).
6) Nuestros bienes temporales, que son patrimonio de los
pobres (C 148, 1), deben ser dedicados a servicio de los mismos;
indirectamente, proveyendo at mantenimiento y apostolado de los
misioneros, incluso de otras Provincias (C 152, 1); directamente, con
ayudas a obras sociales o de caridad (C 152, E).
3. Para la reflexi6n en grupos
1) i,C6mo lograr que el Proyecto provincial impulse y cmpene
a los misioneros en una actividad apost6lica quc responda a nucs-
tra vocaci6n e intensifique la relaciones de familia en ]as comuni-
dades locales?
2) LQue criterion se tienen en cuenta para destinar a los coher-
manos a las Casas e insertarlos en la pastoral diocesana?
3) LDe que manera se promueve la comunidad de trabajo, do
oraci6n y de bienes?
4) ZC6mo son vividas las normas de la Const. 33, relatives at
estilo de vida, medios de apostolado, ayudas a los pobres?
5) LQue dificultades suelen presentarse para la inserci6n pas-
toral en las di6cesis, bajo la guia de los obispos?
6) i,Que aguardan de nosotros, el clero cuya formaci6n nos ha
sido confiada y los sacerdotes diocesanos con quienes colaboramos?





Una de las finalidades de este Encuentro es ver c6mo los Visi-
tadores pueden animar mas y mejor a sus Provincias. Entre los
medios de los que disponen esta el Consejo Provincial. La cuestion
que se plantea es, pues, como valorizar el Consejo Provincial y como
valerse de el para recibir "la ayuda y el asesoramiento en el
gobierno de la Provincia con el fin de promover Ia unidad y el vigor
de la misma, poner en practica las Constituciones y las decisiones
de la Asamblea Provincial y hacer que todas las Casas y sus miem-
bros colaboren en la promoci6n de las obras", segun esta estable-
cido en el articulo 127 de las Constituciones.
I. RI:SPETO Y BUEN USO DE LO ESTABLECIDO
Las finalidades dcl Consejo Provincial se logran en gran parte
si se cumple to establecido en las normas.
En tres ambitos distintos encontramos disposiciones que ata-
nen directamente a los Visitadores y al Consejo Provincial:
* en el Derecho comun de la Iglesia,
* en el Derecho proplo de la Compania,
* en el Derecho particular de la Provincia.
Los tres ambitos dejan amplios espacios para la creatividad.
I °. DEREC'HO COMUN DE LA IGLESIA
1. El Derecho comun de la Iglesia establece la necesidad del
Consejo Provincial: "conforme a las normas de las Constituciones,
los Superiores tengan su consejo propio, de cuya colaboracion
deben valerse en el ejercicio de su cargo" (C. 627, par. 1).
2. El canon 734, propio de las Sociedades de vida apost6lica,
recoge la misma disposici6n y anade un detalle que merece la
pena recordarlo: "respetando la naturaleza de cada sociedad". Tal
frase tiene como fin aplicar lo mandado conforme al propio espi-
ritu y a la propia idcntidad de la Comunidad.
3. Ademas, el Derecho comt n de la Iglesia:
* Determina cuando el Visitador debe pedir consejo o consen-
timiento a sus Consejeros. Alude a los casos prescritos por el mismo
Derecho comiin y por el Derecho propio de la Congregaci6n (cc. 734,
627, par. 2).
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* Precisa los requisitos para que la decision del Visitador sea,
no solo licita, sino valida. En este aspecto, el canon 127 es de una
gran importancia. En el se establecen la necesidad de la convoca-
tion a tenor del canon 166; la distincion entre el consejo o consen-
timiento que se deben pedir a un colegio o a un grupo de personas
o a personas Individuales ; la validez o no de la decision del Visita-
dor en relaci6n con el consentimiento o consejo que le han dato
(C. 127, par. 1, 2, 1 °, 2°).
4. No creo que sea necesario comentar este importance canon.
Les ofrezco las conclusiones ciertas, segun los canonistas, sobre
las relaciones de los Superiores, del Visitador en este caso, con sus
respectivos Consejos:
1 a. El Consejo Provincial no es un organo de gobierno deciso-
rio. Fuera del caso en el que se requiere el voto colegial , el Consejo
Provincial nunca decide, aunque asi lo Crean algunos y asi lo den
a entender ciertas expresiones comunes, pero inexactas, como son,
por ejemplo: "el Consejo ha decidido" o "veremos que decide el Con-
sejo", etc. El Consejo Provincial ayuda a decidir, pero el unico que
decide es el Visitador, fuera del caso , antes mencionado, del voto
colegial.
21. Tampoco el Consejo Provincial decide cuando el Visitador
necesita tener el voto deliberativo de su Consejo. Si el voto delibe-
rativo es adverso a lo que el Visitador propone, le cierra el camino
por el que el Visitador descaba ir, pero no le impone la senda por
la que necesariamente ha de ir. En ciertos casos concretos quizas
no le quede otro remedio, pero no es porque se lo imponga el Con-
sejo, sino porque no hay otra salida.
3a. Existe la obligation general de tratar en el Consejo la mayo-
ria de los asuntos . Reducir la intervention del Consejo a los casos
en los que el Visitador debe pedir consejo o consentimiento, so pena
de actuar invalidamente , seria destruir la esencia del Consejo y limi-
tar su funcion contra el espiritu de la ley.
Sin embargo, la obligation por parte del Visitador de acudir
ordinariamente al Consejo Provincial, no debe ser obice para que,
en casos concretos y por razones especiales, el Visitador pueda
tomar decisiones sin presentar antes la cuesti6n at Consejo. Se trata,
claro esta, de casos en los que ninguna norma impone at Visitador
pedir consejo o consentimiento. La urgencia en tornar decisiones
v la delicadeza de ciertos asuntos son las razones dc la exception.
Hay asuntos personales que es mejor no ventilarlos en el Consejo
Provincial. Aqui juegan un papel muy importante la prudencia del
Visitador, la sensibilidad de los Consejeros y el conocimiento de
los Campos y limites de sus responsabilidades. Hay Consejeros que
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dimiten por razones que no valen juridicamente, pero explican su
actitud: o porque el Consejo Provincial no es mas que una figura
decorativa, o porque el Visitador lo manipula.
4a. El Derecho comtin exige al Visitador pedir:
* El consentimiento , cuando se trata de expulsar urgentemente
a un miembro de su Provincia a tenor del canon 703. Este caso estd
recogido en el articulo 74 de las Constituciones.
* El consejo , cuando se trata de iniciar un proceso de expul-
sion por los reatos indicados en el canon 696 (cf. c. 697). Tambicn
este caso esta recogido en el articulo 74, par. 2 de las Constituciones.
51. No hay actualmente en el Derecho comtin caso alguno que
deba resolverse mediante voto colegial en el Consejo Provincial,
es decir, a mayoria de votos, valiendo el voto del Visitador como
el de los Consejeros.
61. Tampoco el Derecho comtin impone al Visitador pedir con-
sejo o consentimiento a personas distintas de los Consejeros.
7a. El Visitador y los Consejeros deben estar atentos, no solo
a la letra, sino al espiritu de las leyes, teniendo presente, como les
dije antes, expresiones como las siguientes: "salvada la naturaleza
de cada sociedad", "respetando la propia indole", "acomodado al
espiritu y caractcr de la sociedad", etc.
81. A los Consejeros, el Derecho comtin Ies pide que den sin-
ceramente su consejo o consentimiento, y tambien, si la gravedad
de la materia lo pide, que guarden secreto , obligacion que el Visi-
tador puede urgir (c. 127, par. 3).
91. Los Consejeros no tienen derecho a que se accpte su
parecer.
10a. El Visitador no debe apartarse de la opinion concorde de
sus Consejeros, a no ser que tenga razones mas poderosas (c 127,
par. 2, 2°).
2°. DEREC7I0 PROPIO DE LA CONGRIfGACION
1. Ya vimos como el articulo 127 de las Constituciones describe
la funcion del Consejo Provincial . El articulo 123 describe la del
Visitador. Obviamente , la funcion del Consejo Provincial esta subor-
dinada a la del Visitador. La mutua relacion es importante . Rcflexio-
naremos sobre clla mas adelante.
2. El Derecho propio de la Congregacion sintoniza perfecta-
mente con el de la Iglesia, completa los espacios que este Ic deja
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libres y permite la apertura a la creatividad. Veamos como ha col-
mado los espacios libres:
Actualmente las Constituciones imponen al Visitador la obli-
gacion de pedir consejo a los Consejeros Provinciales o a otras Per-
sonas: Formadores, comunidades locales, etc., en 22 casos; y con-
sentimiento , en 20. Me remito a los APENDICES II y III para cono-
cer detalladamente dichos casos.
N.B. Antes de las Constituciones de 1954 solo existia la clkusula:
"el Visitador con su Consejo"que no exigia mks que pedir el pare-
cer a los Consejeros. Las Constituciones de 1954 sehalaban 10 casos
en los que se debia pedir consejoy 7, consentimienta E/ aumento
de los casos se explica por varias razones: mayor seguridad en las
decisiones, mayorayuda en los casos importantes, cierto control ante
el posible exceso de personalismo del Visitador en asuntos de relieve.
De hecho, la Congregacion ha ido perdiendo verticalismo y ganando
horizontalismo en el gobierno.
3. Ademas de lo estrictamente mandado, so pena de ser Inva-
lida la decision del Visitador, el Derecho propio of rece los princi-
pios generales de gobierno. Los Consejeros Provinciales deben tener
muy en cuenta los principios generales de gobierno evangclico y
los constitucionales , especialmente el del dialogo , el do la unidad,
sin menoscabo de la autoridad del Visitador, el de la corresponsa-
bilidad y el del respeto a ]as personas y a sus opiniones.
4. A los principios generales se deben ai adir los particulares
segtin los diversos aspectos de la Congregacion: apostolado, cornu-
nidad, votos, formacion, administracion de bienes, etc. y los coyun-
turales, inspirados en las orientaciones de la Jerarquia eclesias-
tica, de las Asambleas y del P. General.
30. DERI'.CHO IMRTICULAR DE LA PROVINCIA
1. No es mucho lo que las Normas Provinciales dicen sobre
la funcion del Consejo Provincial. Han sido mas creativas en el
aspecto estructural . Con todo, aparecen ideas interesantes, como
es la de la representatividad . Algunas Provincias han dispuesto que
esten representados en el Consejo Provincial los distintos ministe-
rios o las diversas regiones de la Provincia. En otras Normas Pro-
vinciales se alude muy explicitarnente a las funciunes de anima-
tion v coordination , sin menoscabo de la funcion administrativa.
2. Mas interesantes son, si cabe, los valores que han entrado
en juego en los modus como han sido designados los Consejeros
Provinciales.
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a) El modo que ofrece a toda la Congregaci6n el articulo 74,
par. 1 de los Estatutos es el modo comun: los Consejeros son nom-
brados por el Visitador, previa consulta a la Provincia (24 Prov.).
En este modo se pone de manifiesto la preferencia por las perso-
nas. Los miembros de la Provincia las presentan por sus valores
y por la ayuda que pueden aportar al Visitador. En este sistema
se da margen a la libertad del Visitador; se expresa la confianza
en su persona; se facilita la unidad, la eficacia y la mutua inteli-
gencia entre el Visitador y sus Consejeros. En cambio, se corre el
riesgo de formar un Consejo monocolor , direccionista y facilmente
manipulable por el Visitador.
b) Existe otro modo escogido por las Provincias : la eleeci6n.
Los Consejeros son elegidos, bien por la Provincia (7 Prov.), bien
por la Asamblea Provincial (5 Prov.). La motivacion de este modo
esta en el dcseo de crear organos de gobierno con mayor partici-
paci6n , mas plurales , mas representativos . Los riesgos no son leves:
la posible polarizaci6n de ideas , diversidad en la manera de proce-
der, la incompatibilidad de los planes y, lo que seria peor, la mala
inteligencia entre las personas.
c) Un tcrccr modo es el que combing cl nombramiento y la elec-
cion . Los Consejeros son designados en 9 Provincias, parte por nom-
bramiento y parte por eleccion o de la Provincia (7 Prov.) o de la
Asamblea Provincial (2 Prov.). Hay detalles curiosos, pero signifi-
cativos: unas veces nombra primero el Visitador y despues elige
la Asamblea. En otros casos es al roves. En este modo se busca la
complementariedad de las personas y el equilibrio entre las ten-
dencias. El riesgo es, una vez mas, ]a incompatibilidad entre los
miembros del Consejo y el Visitador.
3. Es posible que en las Normas Provincialcs hayan aumen-
tado los casos en los que el Visitador deba pedir consejo o consen-
timiento a los Consejeros o a otras personas individuates. Se da
el caso del voto colegial, por ejemplo, cuando se trata de designar
el Asistente de la Provincia por eleccion dentro del Consejo.
4. En varias Provincias se han creado elementos complemen-
tarios al Consejo Provincial ordinario, como son los Consejeros
extraordinarios, los Consejos ampliados para estudiar determina-
dos temas o los Consejos Economicos. Su funcionamento debe ser
el que senala el Derccho particular de la Provincia, pero en sinto-
nia con el Derecho propio de la Compania y el comun de la Iglesia.
En estos casos, conviene recordar lo que dice el canon 632:
determinar bien "la naturaleza, autoridad, composici6n, modo dc
proceder y tiempo en el que deben reunirse" dichos Consejos espe-
ciales. No menos importante es lo que senala el canon siguiente
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633, referente a la solicitud y participacion de todos los miembros
de la Provincia, a la prudente discrecion que debe observarse y a
que nada se haga contra el caracter y fin de la Congregacion.
H. CREATIVIDAD
1. Conocido lo que el Visitador debe hacer, pasamos a consi-
derar to que puede crear sin perjuicio de lo establecido. Como les
dije antes, el Derecho comun de la Iglesia, el Derecho propio de
la Congregacion y el Derecho particular de cada Provincia cstan
abiertos a la creatividad en to que a la funcion del Consejo Provin-
cial se refiere. Sigo, por tanto, preguntandome, como se puede reva-
lorizar el Consejo Provincial.
2. Intento ofrecer algunas sugerencias quc, segun mi parecer,
pueden ser validas. El usarlas o no dependera de si los Visitadorcs
las ven viables en el contexto de su Provincia y de su Consejo.
I'-. EL CONSEJO PROVINCIAL Y LA PERSONA DEL
VISITADOR
Gerald A. Arbuckle. S.M. distingue en su libro Strategies for
growth in Religious life, p. 127 y 128, 7 tipos "negativos" de Pro-
vinciales;
* El "Minister Provincial", atento y solicito casi exclusiva-
mente por el bien espiritual personal de los miembros de su Pro-
vincia, pero se olvida de la animacion y de la programacion.
* El "Administrative Provincial", quien no sale de su estudio,
envuelto entre mil papeles, pero la atencion a las personas y la ani-
macion estan dejadas de lado.
* El "Preacher Provincial" predica, pero ni programa ni
atiende a los problemas personales o reales.
* El "Laissez-faire Provincial", el que por amor a la paz, da
luz verde a todo. Los "fuertes" de la Provincia progresaran, los debi-
les, en cambio, seran mas debiles.
* El "Planner Provincial", el "sonador" que inventa toda
clase de planes, pero no "aterriza" nunca, ni atiende a la adminis-
tracion de los asuntos, ni a ]as necesidades de ]as personas.
* El "Authoritarian Provincial", el que to quicre hacer todo
por si mismo. Pagado de sf mismo rechaza el dialogo y la delega-
cion de poderes. Es el tipico Provincial que asiste a las reuniones,
pero no para oir to que se dice, sino para que se haga to que el desea.
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* El "Silent Provincial ", el que se acompleja ante los retos que
se le presentan . En el silencio cubre su miedo y su timidez. Con
gestos desaprueba a veces iniciativas validas.
Toda sistematizacion de este genero tiene mucho de caricatura,
pero explica ciertas tendencias, al menos, y sugiere otros tipos,
como el Provincial tan "centrado" en su Provincia quc olvida sus
relaciones con la Congregation y Gobierno General. El Consejo Pro-
vincial debiera suplir o completar las deficiencias del Provincial,
en cuanto sea posible. Es una cuestion de lucidez y de humildad
por parte del Visitador: saber lo que tiene y reconocer lo que le
falta, saber dar y saber recibir.
2°. IMAGEN Y TALANTE, DEL CONSEJO PROVINCIAL
El Visitador debe preguntarse que Consejo quiere. El Consejo
puede ser una grupo de "tecnicos" que trabajan como lo hacen las
Comisiones tecnicas e inmediatamente despues desaparecen. 0
puede ser en pequeno una comunidad de fe, de oration, de tra-
bajo, de amistad, comulgando en los interes comunes y viviendo
un ambiente de confianza, de cordialidad, de esperanza e ilusion,
entregados al bien de la Provincia, de sus miembros y de sus obras.
Lo deseable es, sin duda, la option por crear una pequefia comu-
nidad vicenciana, que se retina periodicamente.
Lo importante es que el Visitador y los Consejeros se sientan
unidos, con gran confianza mutua, con ilusi6n y entusiasmo por
el trabajo , completandose mutuamente . La Provincia entera se vera
muy beneficiada por la imagen y el talante del Consejo Provincial.
La apertura del Consejo a la Provincia y los contactor directos
de los Consejeros con sus miembros son otros elementos muy posi-
tivos de la imagen del Consejo. Algunos Visitadores convocan el
Consejo en distintas Casas de la Provincia. Dan asi oportunidad a
los miembros de las mismas para hablar con los Consejeros y a estos
a que puedan percibir de cerca los problemas y toner un conoci-
miento inmediato de las personas y de las obras. Otras veces, el
Visitador se hace acompanar de alguno de sus Consejeros, espe-
cialmente si el Consejero esta encargado de la zona o de los minis-
terios de la Comunidad que visita.
3°° ORGANIZACION INTERN.4 DEL CO,\S1:J0 PROL tVCIAL
1. La estructura del Consejo Provincial debe influir, en prin-
cipio , en su organization y dinamica interna.
El Consejo Provincial , en el que todos los Consejeros t nica-
mente estan para todos y solo los asuntos que propone el Visita-
dor, no puede actuar del mismo modo que el Consejo Provincial
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en cuyo seno se ha dividido el trabajo por razon de los ministerios
o por razon de las zonas de la Provincia. En principio, no puede
actuar lo mismo un Consejo Provincial que t nicamente oye la pala-
bra del Visitador, que el Consejo Provincial creado como red de
comunicacion entre el Visitador y los miembros de la Provincia.
Ambos casos tienen sus aspectos positivos y negativos. Si en el pri-
mer caso se puede pecar de centralismo por parte del Visitador,
en el segundo se puede pecar de padrinazgo por parte de los Con-
sejeros.
2. Dejando a un lado este aspecto de la organizacion y dina-
mica del Consejo Provincial a causa de su estructura, me fijo prin-
cipalmente en la organizacion y la dinamica generales que en todo
Consejo Provincial deben existir y luncionar.
3. Entrc Las diversas finalidades que los Consejos pueden tener
estan la de animacion de la Provincia y la considerada como de mera
administration . Ambas son importantes, pero con frecuencia las
cuestiones del orden administrativo son mas urgentes y llevan
mucho tiempo, con perjuicio de la funcion de animacion. El Visi-
tador debe convocar at Consejo para dedicarse al aspecto de la ani-
macion de la Provincia, v.g.: que hacer para que la oracion no solo
se practique, sino que sea una oracion bien hecha; que haccr para
que todos los miembros de la Provincia se comprometan en la pro-
mocion de Las vocaciones; que hater para que poco a poco codas
las obras respondan claramente a la inspiration vicenciana; que
hater para que las orientaciones del P. General Ileguen de verdad
a todos los miembros de la Provincia, no solo enviandoles una copia
de las cartas o documentos, sino creando los cauces convenientes
para que todos se vean interpelados e implicados.
4. Para que un Consejo Provincial resulte eficaz, lo primero
que tiene que hater es conocer bien la situacion de la Provincia,
Los aspectos positivos y negativos, las posibilidades de cambio y
de mejora en la situacion de las personas y de los ministerios. Des-
pues sera necesario establecer a medio o largo plazo Las priorida-
des mas urgentes y posibles. Ni el Visitador, ni el Consejo Provin-
cial pueden estar a merced de los acontecimientos y dejarse arras-
trar por ellos.
5. Toda sesion del Consejo Provincial debe prepararse . En pri-
mer Lugar esta la preparation material: redactar la agenda, reco-
ger la documentation necesaria, crear la atmosfera propicia para
el estudio de los temas, etc. En la agenda se pueden precisar otros
detalles que se consideren convenientes para el buen funciona-
miento del Consejo. Lo importante es evitar it al Consejo por iner-
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cia, por mero cumplimiento, para afirmar lo que dice el Visitador
u otro de los Consejeros. La preparacion la puede hacer el Visita-
dor o su Secretario. Si el caso lo requiere, uno o dos Consejeros
podrian dedicar un tiempo a la preparacion material del Consejo.
En ciertas ocasiones y para ciertos temas importantes, en algu-
nas Provincias ha dado buen resultado dar a conocer la fecha de
la reunion del Consejo y ofrecer la posibilidad de comunicar al Con-
sejo las sugerencias que los miembros de la Provincia consideren
oportunas.
6. Mas importante es la preparacion formal. Los Consejeros
Provinciales deben estar bien informados para que su consejo o
consentimiento esten solidamente fundamentados. La informacion
se puede hacer, de hecho asi se hace en muchos Consejos Provin-
ciales, de modos diversos:
1 °. Enviando por correo a cada uno de los Consejeros con ante-
lacion a la sesion del Consejo la documentacion necesaria.
2°. Teniendo sesiones del Consejo exclusivamente informati-
vas. A estas sesiones pueden ser llamados los miembros de la Pro-
vincia que pueden informar sobre el asunto: Superiores, Economos,
Responsables de las obras, Moderadores de los formandos, etc.
3°. Empleando un tiempo inmediatamente antes de la reunion
del Consejo para saber de lo que se va a tratar.
4°. Dando el Visitador o el Conscjcro Ponente la informacion
conveniente en el mismo Consejo, al tratar cada caso o cuestion
en particular. Tambien en ese momento pueden asistir aquellas per-
sonas poseedoras de la informacion pertinente.
7. Los Consejeros Provinciales deben igualmente reflexionar
y estudiar los asuntos. Si este quehacer se puede hacer en muchos
casos al mismo tiempo que la informacion, otras veces, por la
importancia o dificultad de la cuestion, se debe hacer ex professo.
No siempre les resulta facil a los Consejeros Provinciales hallar
el tiempo oportuno para estudiar los temas de los Consejos a causa
de las ocupaciones cotidianas que les absorben. El Visitador debe
facilitar a los Consejeros el estudio de los temas. Los modos son
tambien distintos:
1°. Estudiar personalmente el tema.
2°. Organizar sesiones de todo cl Consejo para el estudio de
las cuestiones, ayudados , si fuera conveniente , de expertos.
3°. Hacer el estudio durante la sesion del Consejo con el dete-
niiniento necesario.
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Con el estudio de las cuestiones se pretende evitar decisiones
faciles y precipitadas. El Consejo debe dar siempre signos claros
de seriedad.
8. Despues de una correcta y clara formulacion de las propo-
siciones , se las debe discutir en el Consejo. La dinamica de la dis-
cusion es importante. A todos los Consejeros se les debe dar la opor-
tunidad, la libertad y el tiempo razonable para exponer su pare-
cer. El moderator del Consejo, el Visitador o uno de los Conseje-
ros, como se hace en alguna Provincia, debe cuidar que se lleve a
cabo un dialogo constructive y respetuoso ante la diversidad de
pareceres. Se puede acudir a un Facilitador, si el asunto lo requiere
y el Visitador y Consejeros lo juzgan conveniente.
Los Consejeros deben tener en cuenta que no se trata de hacer
vencer una u otra opinion, lino de ayudar al Visitador a que con
facilidad decida lo mejor, y no crearle dificultades por las actitu-
des duras e intransigentes de los Consejeros, aun defendiendo con
interes la propia opinion. Lo ideal seria llegar al consenso.
Antes mencione los principios de gobierno. Ahora creo opor-
tuno recordar la coherencia en su aplicacion, no sea que se usen
medidas distintas para los mismos casos o se den soluciones dife-
rentes a problemas objetivamente iguales.
9. Si el Visitador cree oportuno decidir , lo puede hacer o puede
esperar a que la cuestion este mas madura. Si opta por la decision,
debe tener presente si previamente necesita el consentimiento de
los Consejeros, a tenor del Derecho comun, propio o particular.
Cuando las opiniones son contrapuestas en asuntos de impor-
tancia, el Visitador no debe precipitarse en dar decisiones. Con-
viene que espere un tiempo prudencial, para seguir reflexionando,
y evitar la sensacion de que la decision estaba ya tomada, debido
al poco caso que se ha hecho de las razones alegadas por los Con-
sejeros.
Es conveniente que, hecha la decision, se concreten tambien
los detalles que pueden tener importancia en la ejecuci6n de la
misma: personas encargadas de hacerlo, tiempo, modo, etc.
10. Todo Consejo Provincial debe tener un Secretario (Conse-
jero o no) que recoja en las actas lo que se ha dicho y decidido. El
Visitador debera aprobar las actas cuando en la sesion siguiente
del Consejo se lean y se constate que es correcto lo que en ellas
se consigna.
En algunas Provincias se publica una carta o boletin infor-
mando lo que se ha tratado en el Consejo, y publicando lo que se
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puede publicar. No siempre esta informacion resulta, porque casi
nunca puede ser completa. En ciertos casos, sin embargo, puede
calmar las ansias de informacion de algunos miembros de la Pro-
vincia y romper un silencio que puede ser campo abonado para los
rumores y las cabalas.
40. EL CONSENSO
Antes aludi al consenso Como un ideal que se debiera alcanzar
mediante la discusi6n de los temas importantes. Estrictamente
hablando y atendiendo a la ley en sus exigencias minimal, el Visi-
tador no necesita el consenso de sus Consejeros para decidir. Sin
embargo, nadie discute, ni esta fuera del espiritu de la ley (cf. canon
127 parrafo 2, n° 2) el valor del consenso adquirido mediante un
serio y profundo discernimiento. Es la mejor ayuda que el Visita-
dor puede conseguir de su Consejo cuando las decisiones que ha
de tomar son de gran envergadura para la marcha de la Provincia
o de alguno de sus miembros. Se trata, claro esta, del verdadero
consenso , fruto de un discernimiento en el Espiritu, y no como con-
secuencia de la dialectica mas aguda, de la fuerza de caracter o
de actitudes intransigentes de alguno de los Consejeros.
5°. VERIFICACION
La actividad del Consejo Provincial debe verificarse en las res-
pectivas sesiones leyendo las actas o dandolas por escrito a cada
uno de los Consejeros. En las actas definitivas debiera constar lo
tratado y decidido en el Consejo y si se ha ejecutado. Con frecuen-
cia se olvidan algunas decisiones y se vuelve a ellas indtilmente o,
lo que es peor, se las juzga con criterios distintos y se dan solucio-
nes distintas, to cual, como dije antes, supone cierta incoherencia
en el modo de actuar del Consejo. Como el estilo de redactar las
actas puede ser diverso, conviene concretar que estilo se prefiere.
6°. EVALUACION
De tanto en tanto conviene que el Visitador y su Consejo
reflexionen sobre como estan actuando, que aspectos se pucden
mejorar y que otros es necesario corregir. La experiencia en el
gobierno, las nuevas ideas, la sugerencias recibidas, etc. pueden
ser ocasion de tal evaluacion. Es bueno organizar sesiones espe-
ciales, en lugares apropiados, con el tiempo suficicnte para hacer
tales evaluaciones, incluso pidiendo ayuda a expertos en dinamica
de grupos pequcnos de estudio y reflexion.
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CONCLUSION
Lo que he expuesto no son mas que sugerencias. La aplicacion,
como dije antes, dependera de los Visitadores, de las circunstan-
cias que afectan al Visitador y a los Consejeros, de los temas y cues-
tiones que se traten, etc. Lo dicho se inspira en el Consejo ideal.
No tengo mucho conocimiento de como trabajan la mayor parte
de los Consejos Provinciales. En las respuestas al Cuestionario de
1987, los Visitadores mostraron su satisfacion por la ayuda que do
sus Consejos recibian, no obstante reconocer algunas limitaciones
en el modo de proceder.
Estoy seguro que cada uno de Vds. podra poner como buen
ejemplo el modo como celebran el Consejo Provincial. Yo escojo
dos descripcioncs que dos Visitadores expusieron en sus respues-
tas al cuestionario antes mencionado:
1. "El Consejo se reune muy regularmente todos los meses,
excepto en el mes de agosto. La agenda es enviada por el Visitador
a cada uno de los Consejeros 15 dias antes. Los documentos estan
a disposicion de los Consejeros para que los estudicn la vispera de
la sesion del Consejo. La sesiones del Consejo duran toda la jor-
nada: de 8'15 a 18'00 circa. Por turno, un Consejero se encarga de
dirigir tecnicamente la discusion, a saber: da la palabra, guia el
debate, invita al voto, etc. ... El Secretario Provincial asiste a las
sesiones del Consejo y escribe las actas que, en la sesion siguiente,
se aprueban y pasan al libro del Consejo.
Algunos miembros de la Provincia son llamados al Consejo para
que expongan su caso o sus dificultades... La oracion es dirigida
alternativamente por un Consejero, asi como la concelebracion.
Ciertamente la formula se puede mejorar, el metodo de trabajo del
Consejo es satisfactorio".
2. "El Consejo se reune una vez al mes, habitualmente durante
dos horas los jucves por la tarde y el viernes desde las 9 a.m. hasta
las 5 p.m. con una interrupcion para la eucaristia y la comida. Des-
pues de la oracion inicial , informo (Visitador) sobre los temas que
ban Ilegado hasta esa fecha. Esto nos Ilena la tarde del jueves. Des-
pues examinamos otros temas, incluyendo la actas del Consejo ante-
rior. A continuacion estudiamos los asuntos que necesitan una deci-
sion... Nos ocupamos de la programacion, teniendo en cuenta las
responsabilidades del Visitador, Consejeros... Al final hacemos una
evaluacion del encuentro. Ultimamente he comenzado a enviar por
correo la documentacion una semana antes de la sesion... Creo que
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el Consejo trabaja bien. Esta muy atento a cada uno de los miem-
bros de la Provincia y a su bienestar. La mayor parte de nuestras
decisiones son fruto de la mutua colaboracion, si no se llega al con-
senso".
Miguel PEREZ FLORES, C.M.
APENDICES
Ofrezco tres APENDICES. En el APENDICE I he recogido los
detalles que exponen las Normas Provinciales sobre la designacion
de los Consejeros Provinciales. Las Normas no son completas. Se
reducen a lo elemental y a lo mas necesario. Los detalles que yo
he recogido no tienen otra finalidad que ver de un modo general,
como es el dcrecho comparado interno de la Congregacion sobre
la estructura del Consejo Provincial y sobre la designacion de los
Consejeros Provinciales.
La explicacion de las siglas es la siguiente:
NUM = Numero de Consejeros.
SUPL = Consejeros Suplentes. El X indica que los puede
haber.
NVI = Nombrados por el Visitador.
EPRO = Elegidos por la Provincia.
EAP = Elegidos en la Asamblea Provincial.
DUR = Duracion.
CON = Confirmacion del P. General.
COM = Comentario. Sc anaden otros detalles.
En el APENDICE II enumero los casos en los que el Visitador
necesita pedir parecer o consejo a los Consejeros Provinciales y
a otras personas, segitn lo estableccn las Constituciones y los Esta-
tutos de la Congregacion de la Mision.
En el APENDICE III enumero los casos en los que el Visitador
debe pedir consentimiento a los Consejeros Provinciales, segun las
Constituciones y Estatutos de la Congregacion de la Mision.
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APENDICE I
CONFIGURACION DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES
EN LA CONGREGACION DE LA MISION
NUM SUPL NVI EPRO EAP DUR CON COM
ALEMANIA: 4 P 3,3,3 1
AMCENTRAL: 4 X 2V 2P 3,3 2
ARGENTINA: 4 X 2V 2P 3,3 3
AUSTRALIA: 6 V 3 4
AUSTRIA: 4 X P 3,3,3 5
BELGICA: 2 V 6
BRASIL/CUR: 6 3 AP 4,2 x 7
BRASIL/FOR: 4 4 AP 3,3,3 8
BRASIL/RIO: 4 X AP 3,3,3 9
CHILE: 4 P 3,3 10
CHINA: 1 I
COLOMBIA: 4 V 3,3 12
COSTA RICA: 4 P 3,3 13
CUBA: 2 V 3,3,3 14
ECUADOR: 4 V 3,3,3 15
ESLOVAQUIA: 16
ESPANA/BAR: 4 2 2V 2AP 3,3,3 17
ESPANA/MAD: 4 V 3,3,31 1 18
ESPANA/SAL: 4 V 3,3,3 19
ESPANA/ZAR: 4 V 4,2 20
ETIOPIA: 4 P 3,3,3 21
FILIPINAS: 6 X 2V 4P 3,3,3 x 22
FRANCIA/PAR: 6 X V 3,3,3 23
FRANCIA/TOL: 4 X I V 3P 3,3 24
HOLANDA: 4 P 3,3,3 25
I IUNGRIA: 26
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INDIA: 4 V 3,3 27
INDONESIA: 5 IV? 4P 3,3,3 28
IRLANDA: 5 V 29
ITALIA/NAP: 4 4 AP 3,3,3 30
ITALIA/ROM: 5 X 2V 3P 3,3 31
ITALIA/TUR: 4 X 2V 2AP 3,3,3 32
MADAGASCAR: 6 V 3,3,3 33
MEJICO: 4 V 3,3 x 34
MOZAMBIQUE: 3 1 V 3,3 35
ORIENTAL: 4 V 3,3 36
PERU: 4 V 4,4 37
POLONIA: 4 AP 38
PORTUGAL: 4 V 3,3 39
PUERTO RICO: 4 V 3 x 40
USA/CENT: 4 V 3,3 41
USA/MERI: 4 V 3,3 42
USA/NUIN: 4 X IV 3P 3,3,3 43
USA/OCCI: 4 V 3,3 44
USA/ORIE: 4 V 3,3,3 45
VENEZUELA: 4 X V 3,3,3 46
YUGOSLAVIA: 4 P 47
ZAIRE: 4 V 3,3,3 48
(1). ALEMANIA : El Visitador es el que prepara la elecci6n y el que
cuenta y publica los resultados.
(2). AMER/CENTRAL: La renovacion de los Consejeros se hace de
dos en dos. Los Consejeros deben representar las tres regiones de
la Provincia: Panama, El Salvador - Nicaragua y Guatemala. La elec-
cion es a mayoria de votos. Si esta no se obtiene en el segundo turno,
solamente se presentan los dos candidatos con mayor numero de
votos en el primer turno. Si cesa algun Consejero, el Visitador puede
sustituirle o por nombramiento propio, si se uno de los nombra-
dos por el. Si es uno de los elegidos sera el que obtuvo mayor
numero de votos en la elecci6n (iltima.
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(3). ARGENTINA: Los Consejeros cesan cuando cesa el Visitador.
Si un Consejero cesa, el Visitador puede nombrar a otro con el voto
deliberativo de los demas Consejeros y durara en el cargo hasta
completar el periodo del sustituido.
(4). AUSTRALIA: Actualmente, la Provincia de Australia tiene 6
Consejeros Provinciales.
(5). AUSTRIA: Cada miembro de la Provincia con voz activa pre-
senta cuatro nombres. Los que mas votos obtengan seran los elegi-
dos. Si no hay mayoria se presentan a la eleccion siguiente los nom-
bres mas votados. Si un Consejero cesa, el Visitador puede nom-
brar a otro con el consentimiento de los otros Consejeros, y dura
en el oficio el resto del mandato.
(6). BELGICA : Actualmente tiene dos Consultores, pero la norma
-es la do las Const. y Estat.
(7). BRASIL/CUR: La funcion del Consejo es asesorar al Visitador
en los asuntos administrativos, juridicos, pastorales y normativos.
Se eligen los Consejeros en el mismo dia que el Visitador. Si cesa
el Visitador cesan los Consejeros. El Consejo se reune una vez al
mes de modo ordinario y siempre que lo convoque el Visitador.
(8). BRASILIFOR : Se indica cual es la funcion del Consejero
suplente: "suplir" la ausencias del Consejero titular.
(9). BRASILIRIO : La eleccion de los Consejeros en la AP se hace
por votaciones separadas. Si cesa un Consejero, el Visitador puede
nombrar otro con el consentimiento dcl Consejo.
(10). CHILE : Las Normas Provinciales no senalan cosa especial,
(11). CHINA:
(12). COLOMBIA : Las Normas Provinciales no indican detalles
especiales.
(13). COSTA RICA: Nada especial dicen las Normas Provinciales
sobre la designacion de los Consejeros provinciales.
(14). CUBA : Cada Consejero representa una region de la Provincia:
la Oriental y la Occidental.




(17). ESPANA/BAR : Los Consejeros "extras" representan a la
misi6n de Honduras y a la casa de Brooklyn en USA. Los Conseje-
ros "extra" tienen normas especiales por lo que a la asistencia al
Consejo Provincial se refiere.
(18). ESPANA/MAD : Las Normas de la Provincia de Madrid sena-
lan la funci6n del Consejo: consultiva y representativa. El Consejo
se debe reunir una vez al mes, por lo menos, y para que haya "quo-
rum" se requiere la asistencia de dos Consejeros con el Visitador.
Los Consejeros cesan por nombramiento del nuevo Visitador, por
renuncia aceptada por el Visitador, oidos los otros Consejeros y
con el beneplacito del Superior General o por distituci6n del Supe-
rior General a propuesta del Visitador con el consentimiento de
su Consejo. El Consejo, aunque cesado, sigue en funciones hasta
que el nuevo Consejo las inicie.
(19). ESPANA/SAL : Al cambiar de Visitador, los Consejeros ponen
su cargo en manos del nuevo Visitador.
(20). ESPANA/ZAR : Las Normas Provinciales mandan que el Con-
sejo Provincial se reuna una vez al mes, al menos.
(21). ETIOPIA: Las Normas Provinciales establecen que un Con-
sejero sea elegido por todos los miembros de la Provincia y los otros
tres por los que representa: comunidad de Addis Ababa, Derni Dolo,
v los que perteneciendo a la casa de Addis Ababa viven fuera de
ella.
(22). FILIPINAS : El Visitador y sus Consejeros se constituyen en
Comisi6n para las elecciones de los Consejeros. La elecci6n de los
Consejeros no puede ser simultanea con la del Visitador. El Visi-
tador puede poner el veto a uno que haya tenido mayoria de votos.
El termino de los nombrados se deja a la discreci6n del Visitador,
pero teniendo en cuenta el art. 74 de los Estat. En ausencia de un
Consejero, el Visitador puede designar un sustituto.
(23). FRANCIA /PAR: Las Normas Provinciales consideran el Con-
sejo Provincial como un equipo animador en el gobierno y en la
administraci6n bajo la autoridad del Visitador segun las Const. y
Estat. Cada Consejero debe coordinar una pastoral especifica o te-
rritorial y hacerse eco de las inquietudes de la base. Los miembros
de la Provincia dcben conocer el Programa del Consejo Provincial.
El Consejo se debe renovar cuando hay cambio de Visitador. Este
puede reemplazar a un Consejero previa consulta a la Provincia.
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(24). FRANCIA/TOL: El Visitador nombra el Consejero despues de
haber sido elegidos los otros tres. Si cesa un Consejero, el Visita-
dor puede reemplazarlo dentro de un ano, segun el modo estable-
cido.
(25). HOLANDA: Se crea una Comisi6n para las elecciones: Cada
miembro con voz activa presenta cuatro nombres en orden de pre-
ferencia. Los que tengan mayor numero de votos son los elegidos.
Para los casos de paridad, etc., tienen un proceso propio.
(26). HUNGRIA:
(27). INDIA : Nada especial senalan las actuales Normas Provin-
ciales.
(28). INDONESIA : El Visitador y su Consejo insinuan nombres de
posibles candidatos, teniendo en cuenta las obras y las regiones
de la Provincia.
(29). IRLANDA : Las Normas Provinciales no ponen de relieve
detalle digno de menci6n.
(30). ITALIA/NAP: Los Consejeros y sus suplentes se eligen en escru-
tinios distintos.
(31). ITALIA/ROM : Una Comisi6n se encarga de las eleciones. Si
llega a faltar un Consejero, si es de los elegidos le sustituye el pri-
mero que tuvo mayoria de votos, y si es de los nombrados, el Visi-
tador le nombra. Permaneceran en el oficio hasta el final del trie-
nio del sustituido. Han previsto casos especiales.
(32). ITALIAITUR: Al principio de la Asamblea Provincial, el Visi-
tador da a conocer los dos Consejeros nombrados despues de haber
consultado a los que tienen voz activa. La Asamblea elige los otros
dos. Si los nombrados o elegidos no estan en la Asamblea se les
llama, pero seran oidores solamente. Empiezan a ajercer su cargo
despues de la Asamblea Provincial. Duran en el oficio hasta la
pr6xima Asamblea, pero pueden ser reelegidos. Es de desear que
sean expertos sobre las cuestiones de nuestra vida y ministerios.
Si cesa un Consejero, el Visitador puede nombrar otro, oido el Con-
sejo. Todos los nombramientos valen hasta la pr6xima Asamblea
Provincial.
(33). MADAGASCAR : Se reunira el Consejo Provincial dos veces al
ano, por lo menos.
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(34). MEJICO: Los consultados para la designacion de los Conse-
jeros deben decir quienes tienen las cualidades para ser nombra-
dos Asistente y Economo Provincial.
(35). MOZAMBIQUE : Los Consejeros terminan con el mandato del
Visitador, aunque siguen en funciones hasta que actue el nuevo Con-
sejo. Se deben nombrar los Consejeros dentro de los tres meses des-
pues de elegido el Vicevisitador. Se reunira el Consejo tres veces
a! ano , Como minimo.
(36). ORIENTE : Un Consejero puede serlo por dos trienios. Des-
pues de un ano de estar libre puede ser de nuevo nombrado Con-
sejero.
(37). PERU : Los Consejeros deponen su cargo cuando es designado
un nuevo Visitador. Tienen scsiones una vcz al mes, al menos.
(38). POLONIA : Se eligen los Consejeros Provinciales como los Asis-
tentes Generales. Deben representar las diversas actividades de la
Provincia. Sus obligaciones y deberes son segun las Const. y Estat.
(39). PORTUGAL: El Visitador debe gozar de cierta libertad para
escoger su Consejo. Escoge cuatro entre los ocho mss votados, pro-
curando que esten representadas las actividades principales de la
Provincia. La duracion en el cargo es la misma que la del Visita-
dor, pero se mantendra en funciones hasta que inicie las suyas el
nuevo Consejo, que sera, dentro de tres meses.
(40). PUERTO RICO : El oficio de Consejero termina con el del Visi-
tador, pero siguen en funciones hasta que inicie la suyas el nuevo
Consejo.
(41). USA/CENT : El Visitador nombra cuatro Consejeros entre los
cinco presentados por votacion do la Provincia . Se requieren dos
Consejeros para que haya " quorum ", pero es neccsaria la presen-
cia de todos cuando las Normas Provinciales exigen el consenti-
miento unanime.
(42). USA/MERI : El Visitador nombra a los mas votados y teniendo
en cuenta la representacion del apostolado y de las edades de la
Provincia. Si cesa alguno de los Consejeros, el nombramiento del
sustituto se debe hacer cuanto antes. Se requiere la presencia de
dos Consejeros para que haya "quorum", excepto cuando se exige
el consenso unanime.
(43). USA/NUIN: Esta Provincia, como otras, tiene normas espe-
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dales para elegir los Consejeros cuando no se obtiene la mayoria
de votos en el primer escrutinio o en casos de empate. Cuando cesa
un Consultor, el que obtuvo mss votos en el segundo lugar de la
eleccion del tercer Consejero sera el Consejero sustituto v estara
en el cargo hasta las proximas eleciones de Consejeros.
(44). USA/OCCI: El Visitador escoge los nombres de una lists pre-
sentada por votacion de la Provincia, segt n unos criterios espe-
ciales.
(45). USAIORIEN : Por medio de votaciones presentan los candida-
tos para ser nombrados por el Visitador.
(46). VENEZUELA : Si cesa un Consejero por la razon que sea, el
Visitador nombra un sustituto.
(47). YUGOSLAVIA: Las Normas Provinciales no contienen detal-
les especiales referentes a la designacion de los Consejeros Provin-
ciales.
(48). ZAIRE : Nada especial senalan las Normas Provinciales refe-
rentes a los Consejeros Provinciales.
Miguel PEREZ FLORES, C.M.
APENDICE II
CASOS EN LOS QUE SEGUN LAS CONSTITUCIONES Y ESTATU-
TOS DE LA CONGREGACION DE LA MISION , EL VISITADOR
NECESITA PEDIR EL CONSEJO 0 EL PARECER DE OTRAS PER-
SONAS it OIRLAS
CONSTITUCIONES:
Art. 53, par. 2: Admision en el Seminario Interno.
Art. 54, par. 2, 2°: Admision a los Propositos.
Art. 69, par. 2: Expulsion de los "admissi".
Art. 73, par. 2: Informe, expulsion ipso facto.
Art. 74, par. 2: Iniciar un proceso de expulsion.
Art. 125, 3°: Para erigir o suprimir casas.
Art. 125, 4°: Nombramientos de Superiores.
Art. 125, 5°: Nombramiento del Superior Regional.
Art. 125, 9°: Admision a los ministerios.
Art. 125, 11°: Expulsar a los "admissi" (art. 69, 2).
Art. 130: Nombrar y confirmar- al Superior local.
Art. 144: Convocar la Asanihica Provincial r\traordinari:r.
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ESTATUTOS:
Art. 30: Cambio de Provincia: oir al interesado.
Art. 32: Volver a la Provincia de origen.
Art. 35: Readmision de los "admissi".
Art. 37: Nombrar el Promotor de vocaciones.
Art. 43: Senalar las casas para hacer el Seminario Interno.
Art. 46: Para interrumpir los estudios.
Art. 69, 2°: Abrir o cerrar obra importante.
Art. 69, 3°: Dar destinos, si es posible.
Art. 69, 8°: Comision preparatoria de la Asamblea Provincial.
Art. 92: Determinar dia y lugar de la Asamblea Provincial.
APENDICE III
CASOS EN LOS QUE EL VISITADOR DEBE PEDIR EL CONSEN-
TIMIENTO DE SUS CONSEJEROS SEGUN LAS CONSTITUCIO-
NES Y ESTATUTOS DE LA CONGREGACION DE LA MISION
CONSTITUCIONES:
Art. 56, 2: Admision a los votos.
Art. 67, 1: Licencia para vivir fuera de la Comunidad.
Art. 74, 3: Expulsar a un miembro de la casa.
Art. 125, 2°: Dar ordenanzas.
Art. 125, 3°: Erigir Casas o Comunidad local.
Art. 125, 4°: Nombrar Superiores.
Art. 125, 5°: Crear Superior Regional.
Art. 125, 9°: Admision a ]as Ordenes.
Art. 132, 1: Hacer el Proyecto Provincial.
Art. 133: Remover al Superior local.
Art. 134, 2: Constituir el Conse,jo domestico.
Art. 144: Convocar la Asamblea Provincial extraordinaria.
Art. 155: Enajenar bienes.
ESTATUTOS:
Art. 69, 1°: Hacer el Proyecto Provincial.
Art. 69, 2°: Crear o suprimir obra importante.
Art. 69, 4°: Nombrar Economo Provincial (cf. E 75); Director
del Seminario Interno y Director de Estudiantes.
Art. 67, 7°: Hacer contratos.
Art. 67, 13°: Dispensar de las Normas Provinciales.
Art. 101: Imponer tasas a las Casas de la Provincia.
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LES VISITES AUX MAISONS ET AUX
OEUVRES , COMME MOYEN D'ANIMATION
DE LA PROVINCE
Le Conseil General et la Commission Preparatoire de cette Reu-
nion m 'ont demands de vouloir bien presenter mon experience con-
crete de Visiteur de Madagascar comme animateur de la Province
a travers les visites aux Maisons et aux oeuvres de la Province.
Mais, pour situer mon type d'action , it me semble necessaire
tout d'abord de vous presenter la situation particuliere de notre
petite Province de Madagascar.
A) La situation de la Province
I. Province internationale comprenant:
- Confreres d'origine italienne : 18
francaise: 17
polonaise: 15
malgache: 5 (+ 17 en format ion de
Grand Seminairc)
slovens et argentine: 7
beige : 1
sans oublier les Confreres espagnols qui, sans faire partie juri-
diquement de la Province de Madagascar, v ivent et travaillent en
union fraternellc avec nous. Its sont actuellement au nombre de 15.
2. Les Confreres sont engages en majorite au service pastoral
immediat des 3 Dioceses du Sud de Madagascar qui ont etc con-
fies autrefois it la Congregation de la Mission: Fort-Dauphin, Fara-
fangana, Ihosy.
Ces Dioceses sont assez differents:
- sur le plan ethnographique, ils sont peuples de tribus dif-
ferentes. Les coutumcs et les interdits qui regissent chaque ethnic
sont differents et, bicn que de religion animiste, ces ethnics se sepa-
rent par des traditions culturelles differentes;
- sur le plan rcligieux, ces trihus ont etc touchees par le mes-
sage evangeliquc de facon diversifies. Certaines regions (par ex.
dans le Diocese de Farafangana) ont deja un embryon do tradition
chretienne; d'autres, par contre, (par ex. dans le Diocese de Ihosy)
sont encore tres peu ouvertes au Message du Christ;
- les Eveques , a la tete de ces Dioceses , ont chacun une per-
sonnalite et un type de pastorale assez marques . Mgr. Pierre Zcvaco,
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notre Confrere; Mgr. Charles-Remy Rakotonirina, de formation
jesuite ; Mgr. Jean-Guy Rakotondravahatra , Missionnaire de N.D.
de la Salette et Secretaire General de la Conference episcopale, exer-
cent chacun lour charge pastorale de facon assez personnalisee. Nos
Confreres, au travail dans ces differents Dioceses, sont done aussi
marques par ces diversifications de la pastorale diocesainc.
3. A 1'exception de la formation des Notres (3 Confreres) et des
2 Maisons de la Province (3 Confreres), la Province n'a pas d'Oeu-
vres propres.
Avec un groupe de Confreres venant des differents Dioceses,
noun avons constitue une equipe de missionnaires de la Mission
Populaire; mais, cette equipe ne se retrouve qu'une fois par an au
moment de la Mission Populaire organisee par la Province. Enfin,
4 Confreres ont en charge une activite immediate de charite: 2 pour
les Enfants Handicapes, et 2 comme aumoniers de Leproseries.
En resume, nos Confreres, disperses daps des postes assez eloi-
gnes les uns des autres , sur un territoire de 100 . 000 klms2 environ,
aux communications difficiles , d'origines nationales differentes, et
au service immediat de Dioceses assez differents, vivent done leur
vocation missionnaire et vincentienne dans des conditions et sous
des formes qu'on peut qualifier au moins de "assez divers il'iecs".
B) La place du Visiteur
Elie est definie, bien stir, par nos Constitutions et Statuts qui
en font l 'animateur de sa Province.
Dans la situation concrete de notre Province, it me semble que
lc Visiteur a a:
1. Realiscr cntre les Confreres et les groupes de Confreres de
nationalites differentes, dans des secteurs differents, le lien de
I'UNITE FRATERNELLE. 11 faut eviter que les Confreres ou les
groupes de Conl roes ne se renferment sur les Secteurs ou les Oeu-
vres qui leur sont confies.
Le Visiteur doit aider les Confreres a se sentir solidaires les
uns des autres , membres d'une seule famille au sein de la Province,
et appeles a realiser une Mission qui nest pas seulernent lour
oeuvre, I'eeuvrc de leur groupe national , mais cellc de notre Pro-
vince vincentienne au service de I'Eglise a Madagascar.
2. Faire le lien entre les Confreres et les Eveques . Les Confre-
res forment encore la majorite du clerge dans ces 3 Dioceses du
Sud; la Province est liee par un contrat global avec chacun de ces
5 Dioceses; le Visiteur fait partic du Conseil Episcopal de chacun
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de ces 3 Dioceses et it a donc aussi la charge de faire le lien entre
les Confreres et ces Eveques , en particulier les Eveques qui ne sont
pas membres de notre Institut.
3. Aider les Confreres d'origine non-malgache a s'integrer dans
la pastorale de l'Eglise locale, au dela de leurs points de vue natio-
naux ou de leur formation theologique et pastorale influencee par
des ecclesiologies difftrentes . Par exemple : un Confrere argentin
forme dans la ligne de la Theologie de la Liberation sud-americaine
et on Confrere polonais venant d'un pays oil I'Eglise it en situa-
tion de chretientt , auront tous les deux un effort de conversion a
faire pour harmoniser leurs attitudes et lour activite pastorales
dans la ligne de ('Evangelisation fixee par l ' Eglise de Madagascar
et I'Eveque local. Le Visiteur doit travailler dans ce sens pour (' inte-
gration pastorale des Confreres.
4. Preparer la mise en place d'une Province malgache. Le Visi-
teur a a rappeler a tous les Confreres qu'ils ont a vivre (cur voca-
tion vincentienne et missionnaire a Madagascar dans cette pers-
pective de la creation , de la mise en place, d'une Eglise pleinement
inculturee et dans I'epanouissement d'une Province vincentienne
malgache . Par definition , notre vocation de missionnaires " ad Gen-
tes" doit faire de nous des "eveilleurs" de I'Eglise locale.
5. Assurer aux Confreres une animation spirituelle vincen-
tienne . Nous n'avons pas d ' oeuvres propres car nous sommes mis-
sionnaires au service dune Eglise locale avec ses perspectives pas-
torales propres, mais nous avons a assurer cc service dans la ligne
de notre charisme vincentien . Pleinement inserts au service des Dio-
ceses Ies Confreres ont parfois tendance a oublier le charisme typi-
quement vincentien . C'est done Ic role du Visiteur de trouver les
movens de l'animation vincentienne des Confreres.
C) Les movens d'action du Visiteur
1. Les Visites.
Le moven privilegie d'assurer ces differentes fonctions, je le
vois d 'abord dans les Visites aupres des Confreres, des Maisons,
des Groupes de Confreres.
A) Les Visites ordinaires
Pour ma part , it me semble que le rapport personnel du Visi-
teur avec chacun des Confreres est extremement important . Il faut
que la Province snit percue par chacun , non pas comme un orga-
nisms central , une administration , mais un corps vivant avec une
tete bien sur, mail oO chacun des membres vivants a sa place. II
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faut que, a travers le Visiteur, sa personne, sa parole, chaque Con-
frere prenne conscience de son appartenance a la Province, de sa
place pour faction et le progres de la Province. C'est pourquoi, dans
mes tournees dans les differents pontes ou vivent et travaillent les
Confreres, je donne la premiere place a cette rencontre personnelle
avec chacun des Confreres. Cette rencontre personnellc nest pas
toujours facile et prend bcaucoup de temps, mais elle me semble
fondamentale. Elie me pet-met de mieux connai.tre chacun des Con-
freres, d'ecouter chacun, de l'encourager au milieu de ses difficul-
tes, et de faire passer, de facon personnelle, les orientations de la
Province et de I'Eglise locale.
A ces contacts personnels au cours des tournees j'ajoute aussi
assez souvent une rencontre communautaire avec l'ensemble des
Confreres travaillant dans le meme poste; reunions oil je donne des
nouvelles et ou jc m'efforce de transmettre ou de rappeler les lignes
d'action de la Province et des Dioceses.
B) Les Visites Canoniques
Les Maisons sont generalement composers de plusicurs pos-
ter et, parfois , les Confreres d'une meme Maison, isoles en pontes
eloignes, eprouvent de la difficulte it coordonner leur vie commu-
nautaire et apostolique.
Par le moven des Visites Canoniques le Visiteur a la possibi-
lite d'aider les Confreres dune Maison a prendre davantage cons-
cience des liens qui les unissent dans la communion fraternelle et
dans la realisation de lour activite apostolique. La Visite Canoni-
que, preparee dans la priere, poursuivic dans un dialogue confiant,
fraternel, avec chaque Confrere, et marquee par unc ou dcux reu-
nions communes , me semble un moyen excellent pour l'animation
spirituelle , communautaire et apostolique des Confreres d'une
Mai son.
2. La participation aux Reunions des Pretres de chaque Dio-
cese.
Darts chacun des Dioceses sont organisees , tous les 2 ou 3 mois,
des reunions regulieres pour l'ensemble du presbyterium.
Ces reunions sont le lieu de rencontre de tous les pretres tra-
vaillant dans un meme Diocese, soit lazaristes , soit seculiers, soit
membres d'autres Instituts religieux.
Pour le Visiteur , ces reunions regulieres sont aussi un moyen
d'animation des Confreres au sein d 'un presbyterium particulier.
Au cours de ces reunions qui ont pour theme une reflexion sur un
theme pastoral , est toujours prevu un temps de priere et de recol-
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lection avec une Conference spirituelle pour tous les pretres. On
me demande assez souvent d'assurer cette conference et j'en pro-
fite pour presenter soit des Documents d'Eglise, soit une reflexion
theologique sur des sujets de pastorale (catechese, inculturation,
sacrements, liturgie...), soit une exhortation morale sur notre vie
de pretres.
Les Confreres ont a travailler dans la ligne de la pastorale et
des orientations de I'Eglise locale, en communion avec les autres
pretres; aussi, ces reunions sont aussi pour le Visiteur un moyen
d'animation de la Province. Je profite d'aillcurs de ces rassemble-
ments pour reunir les Confreres en particulier: nous y abordons
les questions qui s'y posent au sein de la Province ou du Diocese.
3. Notre Bulletin de Liaison "Entre Nous". Ce bulletin a ete
voulu pour que les Confreres de la Province puissent partager les
evenements qui touchent les uns et les autres. Lien de communion
fraternelle ce bulletin est en meme temps pour le Visiteur le moyen
de faire passer aupres de chacun des Confreres les orientations de
la Province.
4. Les Reunions au plan de la Province.
Chaque annee, dans ce souci de I'animation de notre Province,
a 1'interieur du cadre de son originalite et de ses problemes, nous
nous efforcons d'organiser au moins une reunion destinee a I'ani-
mation des Confreres:
- Reunion des Superieurs: en 1987
- Reunion des Jeunes Pretres: en 1989
- Session vincentienne: en projet.
Ces reunions, en plus de la retraite commune annuelle, tou-
chent les differentes categories de Confreres de la Province et abor-
dent les divers aspects de notre vie fraternelle vincentienne et apos-
tolique. Elles sont aussi un moyen d'animation de la Province pour
le Visiteur.
5. La perspective d'annee.
Afin d'aider la Province dans son effort de conversion perma-
nente, le Visiteur avec son Conseil fixe chaque annee ce que nous
appelons une "perspective d'annee", c'est-a-dire un effort d'ensem-
ble sur un point particulier que les Maisons examinent au cours
de lours reunions; cela fait aussi partie des moyens dont dispose
le Visiteur pour animer la Province.
En 1989, le sujet de cette perspective d'annee est la facon con-
crete dont nous vivons la Pauvrete, au plan personnel et dans la
gestion des Oeuvres dont nous sommes responsables, a partir de
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la lettre du Superieur general et de nos Normes Provinciales. Cet
effort commun nous permet de reflechir sur les divers aspects de
notre vie vincentienne.
CONCLUSION
Dans notre Province, le Visiteur a un role assez modeste au plan
des Oeuvres puisque la majorite de nos Confreres est au service
immediat des Dioceses dont its forment la majorite du clerge.
Par contre, it me semble que son role peut titre utile comme
lieu de communion entre les Confreres et les grouper de la Pro-
vince, ainsi que comme lieu de dialogue entre les Confreres et les
Eveques. Cela exige du Visiteur un effort constant pour titre a
1'ecoute des Confreres, de chacun et de chaque groupe; un effort
aussi de dialogue confiant avec les Eveques pour entrer dans leurs
perspectives pastorales et missionnaires, dans le respect de notre
charisme vincentien; un effort enfin pour faire passer dans notre
Province les orientations actuelles de la Congregation de la Mis-
sion, de nos Assemblees Provinciales, et pouvoir susciter une Pro-
vince malgache fraternelle, missionnaire et fidele au charisme de
Saint Vincent de Paul.
Gonzague DANJOU, C.M.
VISITATIONS IN THE PROVINCE OF IRELAND
1. Introduction
I have been asked to speak about how I carry out visitations
in our Province. Attitudes in our Province to visitations vary consi-
derably. Some confreres ask me: "When are we going to have a visi-
tation: we haven't had one for ages". Others make it very difficult
to fix a time for a visitation. Others tell me I'm wasting my time
that a visitation changes nothing. One confrere who refused to be
present for the end of the visitation assured me that the work of
a Visitor was a mere PS to the work of the house.
2. The Purpose of a Visitation
A visitation has a very limited value. The real value is that I
make personal contact with each confrere, and I see each one for
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between one and two hours. Secondly, I see a visitation introduc-
ing some form of local community accountability to the Province.
Our houses tend to be very individualistic, with little cross-
fertilization, and the presence of the visitor in some small way is
symbolic of the Province Community to which each house belongs.
3. Remote Preparation
I fix suitable dates with the Superior. The length of the visita-
tion depends on the size of the community and can range from three
to ten days. Then I write to each confrere giving the time forstart-
ing and ending the visitation. I ask each confrere to be resident, if
possible, during the time of the visitation and to be present for the
start and the ending. In the letter I say briefly what I see a visita-
tion to be a time for the community and the visitor to reflect on the
quality of evangelisation, community life and ongoing formation in
the community. I ask the community to insert a prayer at either
Morning or Evening Prayer of the Church asking God's blessing on
the visitation. Lastly, I say that if confreres have difficulty with the
dates and times / would like to be told so that other dates can be
arranged. Remote preparation also includes sending a questionnaire
to the Provincial Bursar looking for information about the finances
tinder the following headings: Financial results, Extent of sur-
plus/deficit, Bank balances, Community reserve. Budget for the year.
Poverty (travel, cars, drink etc.), Staff wages, Fabric of building. Any
special problems.
Some confreres find very interesting projects to be done as soon
as a visitation is announced. One confrere felt a need to go to Lour-
des. Another, who had been complaining of back ache for years,
decided on a more thorough hospital examination when the visita-
tion dates were fixed. It was predicted, with much hilarity, that the
confrere would be released from hospital as soon as the visitation
was over. They were right. Another decided to change his holiday
plans to coincide with the visitation . I could hardly believe that a
visitation could have such an effect on some confreres.
4. Beginning the Visitation
The visitation begins with Evening Prayer of the Church in the
community Oratory, with the Superior presiding. Sometimes 1be-
gin with Mid-day Prayer, depending on the time of day. At the time
for Scripture Reading, I read a piece of Scripture - I Kings 19:9-14
- because it contains the question of Yaweh to Elijah: "What are
- 453 -
you doing here?", which is repeated a few times during the reading.
After the reading there is a short period of silence. Then I speak to
the community by way of sharing on the reading. I make the follo-
wing points:
i) A time of visitation is a time of reflection, a time to stop and
ask: "What am I doing here? How am I doing it? Could I do it diffe-
rently, that would be more apostolically effective, as distinct from
apostolically efficient?"
ii) I ask the question: "Is there any one thing which could be
put in place as a result of the visitation which would enhance the
quality of our evangelisation, community life and ongoing forma-
tion? I request the confreres to speak to that when I see them pri-
vately.
iii) I also ask the confreres to speak to me under the following
headings when I see them privately: where I am now, where I see
my future, relationships within community, relationships with those
with whom I work, relationships with the family, spiritual life, inclu-
ding prayer, retreats, health, apostolate, ongoing formation.
iv) I usually finish by quoting what St Vincent said about visi-
tations:
"We're having a visitation here at the moment; I've never
appreciated more how important it is that we make good use
for our spiritual progress of the period which Providence
gives us for this purpose. In the name of God, Father tell the
community that, and how important it is that all of us use
the full time we have for this purpose and that consequently
we will postpone till some other time every other sort of work;
even preaching or visiting the places to which we have been
sent on missions. We have to strive to bring about the all-
embracing reign of God in ourselves first, and after that in
others" (Letter 473, 26 August 1640, II 96).
Then follows a period of silence - about five minutes - ending
with the Magnificat and Intercessory Prayers of the Evening Prayer
of the Church.
5. During the Visitation
I attend the normal community exercises during the visitation.
At the start of the visitation I make an appointment to see each con-
frere, starting with the Superior. The aim is to see the confreres as
quickly as possible in the first few days and leave one day at the
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end to put the different thoughts together in a final talk. When I
have seen all the confreres and begun to formulate a few sugges-
tions for the community, I see the Superior again, and I ask him
for a reaction to the suggestions. Depending on the reaction, I may
adapt suggestions accordingly. I also aim to meet those with whom
the confreres work, having initially consulted the Superior about
significant people who may wish to talk to me.
6. Ending the Visitation
I have experimented with different methods, with varying
degrees of success. I give a short reflection under the headings: Evan-
gelisation, Community and Formation, with one, two, or three sug-
gestions under each heading. Having completed the section under
Evangelisation, I ask for comments from the community. Someti-
mes there is a good discussion. Other times, there is very little com-
ment. Then I deal with Community for Mission, and Formation for
Mission in the same way. I usually say that I or a member of the
Council will visit the community after a year, to see how the visita-
tion has borne fruit. So far, I have been unable to do this. The visi-
tation ends with the Evening Prayer of the Church in the Commu-
nity Room.
I encourage the community to have some kind of a social get-
together to mark the end of a visitation. Most houses put on some-
thing special for the evening meal. One confrere objected strongly
to marking the end of a visitation in this way. He insisted that a
visitation was a spiritual thing. I wondered silently afterwards which
was the more spiritual: for the confreres to rush back to the privacy
of their private TV sets, or to sit and talk to each other in the Com-
munity Room over a drink.
7. After the Visitation
I put on paper, after a few days' reflection, some of the main
elements of my talk at the final meeting. Suggestions are offered
to the community for their own discussion and decision-making at
the next community meeting. A copy of the reflection is sent to each
confrere, with a wish to have it read by way of a conference a few
times a year. A copy is sent to the Superior General.
I have reflected on the effectiveness of this methodology of the
visitation. It is effective in small communities, where the confreres
are interested and open to change. It is not quite so effective in lar-
ger communities, with different theologies of Church and priesthood,
and different expectations of community life. My overall reaction
- 455 -
must be one of dissatisfaction. A visitation is not a good instrument
of renewal and change, and I feel the need to keep looking at the
methodology, to see if it can be improved. In the next round of visi-
tations I plant to centre the visitation on the Community Plan.
Mark NOONAN, C.M.
VISITES DES MAISONS ET DES OEUVRES
DE LA PROVINCE
Introduction
La commission preparatoire de la reunion de Rio m'a demande
de parler de mes experiences acquises au cours des visites des mai-
sons et des ccuvres de la Province polonaise. Je suis moi-meme pro-
fondement convaincu de la necessite de visite officielle, conforme-
ment ace qui est inscrit dans fart. 125,6 de nos Constitutions. Je
tiens a faire d'abord quatre observations generales:
1. Mon experience acquise au cours des visites des maisons
de la Province polonaise ne recouvre, pratiquement, qu'une annee.
Cependant, dans mon esprit, elle est liee a celle des annees
1980-1986, quand, en tant qu'Assistant General parmi d'autres, j'ai
visite certaines Provinces et j'ai lu les comptes-rendus des visites,
envoyes a la Curie General.
2. Mes Confreres souhaitent que les visites aient un caractere
officiel et forme], mais, d'autre part, ils desirent qu'elle se derou-
lent autrement qu'a 1'epoque datant d'avant le Concile. Au moment
oii mes predecesseurs les effectuaient sous forme d'une visite fra-
ternelle, et non comme une visite officiel, ]'Assemble Provinciale
a pris cette decision: "L'Assemble demande au Visiteur de valori-
ser pratiquement les visites des maisons conformcment a fart. 125,6
de la Constitution" / Ass. Prov. 1988 I.
3. Dans un pays, oii les communistes se sont appropries, entre
1950 et 1955, certaines oeuvres de l'Eglise et de la Congregation,
tout en liquidant les autres, une visite concerne surtout l'activite
apostolique dans nos Maisons et la vie communautaire, et moms
l'activite caritative, sociale, ]'oeuvre educatrice etc.
4. Cc que je vais dire sur une visite ne peut etre realise dans
chaque maison. Le programme d'une visite dans une Maison Pro-
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vinciale / qui dans notre Province compte plus de 100 Confreres
/ aura un caractere different que celle d'une communaute plus
petite , ayant d 'autres taches et une autre maniere de vivre.
1. Preparation dune visite
Tout d'abord , moi-meme je dois me preparer a la visite dans
une maison precise. J'essaie de lire les documents concernant la
visite precedente effectuee par le Visiteur, les remarques faites
apres la tournee pastorale de 1'eveque / si la communaute travaille
dans une paroisse/, ainsi que le plan communautaire de la maison
/ s'il existe/.
J'estime que la visite des maisons a l'interieur de la Province
doit titre liee a une probleme-clef, a un theme precis. Ce theme doit
resulter des besoins de la Province, du plan de la Province, des docu-
mentes de I'Eglise ou bien des ecrits et des documents elabores par
la Direction Generale de la Congregation. L'annec derniere, pen-
dant les visites, je me suis servi de la lettre du Pere General sur
les obligations resultant du veeu de pauverte, ainsi que des docu-
ments de la Curie Generale a ce sujet. Je suis persuade qu'une visite
ayant ce theme principal est utile et fructueusc, a conditions que
l'on prenne en consideration la specificite de chaque communaute.
En annoncant une visite , j'informe la maison de la date et du
theme principal . J'essaie de convaincre mes Confreres que le but
de cette visite repose non seulement sur le controle des taches qu'ils
doivent remplir /controle de l'ordrc/, mais avant tout sur le fait
qu'elle donne 1'occasion d'avoir une reflexion commune en com-
pagnie du Visiteur et cela face a Dieu, sur l'activite apostolique de
la maison , sur la conformite de cette derniere aux buts de la Con-
gregation et aux besoins de I'Eglise locale , ainsi que sur le style
de vie conforme a l'esprit et aux regles de notre Congregation. Dans
ma lettre , je souligne que la visite se deroulera dans un climat de
priere et de recucillement. D'ou la necessite de la priere prepara-
toire pour que la lumiere de ('Esprit Saint prepare le terrain pour
la visite, pendant sa duree et apres elle.
11. Le deroulement dune visite
Au cours de la premiere rencontre communautaire (dans le con-
texte de la liturgie ou bien en dehors d'elle) je presente d'une
maniere detaillee le but de la visite , son caractere, son deroulement
et le programma precis . Puis, je rencontre en tete a tete chaque Con-
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frere et je lui consacre tout le temps dont it a besoin. Je viens lui
parler dans sa chambre, je le suis daps ses lieux de travail, je m'inte-
resse a ]'ensemble de son activite. Je lui demande quelles etaient
ses occupations dans le passe, comment it se sent actuellement,
quels sont ses desirs et ses attentes, aussi bien par rapport a la com-
munaute que par rapport a la Direction de la Province et a l'acti-
vite du Visiteur. Je pose des questions sur le climat de la vie com-
munautaire; mais je ne l'interroge sur ses Confreres, pour que cet
entretien ne ressemble pas a une enquete. En me basant sur les
conversations avec mes Confreres, je tire les conclusions sur les
carences de la communaute et sur les troubles eventuels lies au
comportement du Superieur, ou a celui d'autres Confreres.
Le climat de priere et de recueillement joue un role primor-
dial au cours de la visite. Les offices para-liturgiques, choisis selon
les besoins de la communaute y apportent une aide precieuse. Per-
sonnellement, je porte une attention toute particuliere a la litur-
gie de penitence et j'essaie de proceder, au cours de cette liturgie,
a un examen de conscience de toute la communaute. Je propose
de mediter sur les articles de la Constitution et des Normes de la
Province qui ne sont pas tres bien observees par les Confreres de
la maison en question. Dans le climat de penitence et de priere, cette
reflexion s'avere fructueuse. La liturgie cree, en meme temps, une
bonne occasion pour vaincre les difficultes et les tensions, si elles
existent dans la communaute.
Je procede a une verification minutieuse des livres: les livres
de la comptabilite, des intentions des Messes, des engagements pris
par la Province, des conseils formules apres la visite precedente,
de la chronique de la maison, des comptes-rendus des sessions du
Conseil de la Maison ou bien de toute la communaute.
Vers la fin de la visite j'organise une rencontre communautaire.
J'y parle de tous les problemes qui resultent des entretiens indivi-
duels et qui concernent la vie et I'activite de toute la communaute.
Je pose avant tout la question sur les manieres de realiser dans
des conditions precises (surtout quand les Confreres travaillent
dans la paroisse) le charisme du Fondateur et sur ce qu'ils pour-
raient faire encore, pour que leur presence et leur travail devien-
nent 1 'epiphanie du charisme et je leur demande s'il ne faudrait
pas souligner davantage les traits de l'activitc vincentienne. Je parle
des problemes que je formulerai plus tard dans les suggestions
resultant de la visite. En me basant toujours sur les entretiens, je
peux juger ce qui doit devenir une recommandation a realiser, et
ce qui doit rester comme sujet de reflexion pour la communaute
- en lui laissant le choix de prendre les decisions qu'elle jugera
utiles, sans toutefois cacher ma propre opinion.
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III. Aprts une visite faite
Toute de suite apres une visite faite je redige une lettre aux
Confreres , dans laquelle je partage avec eux mes impressions et
je leur enumere mes instructions ou bien les themes do rcflexion
communautaire . Je ne redige les decrets , mais une lettre a mes Con-
freres . J'y souligne tout ce qui est posit if, je formule mes sugges-
tions . Je ne suis pas sur s ' il ne serait pas preferable de formuler
une lettre qui serait le fruit de la rcflexion du Conseil Provincial
/en suivant 1'exemple de la Curie Generale apres la visite d'une Pro-
vince/. Malgre tout , j'ccris une lettre en tant que Visiteur , car it faut
la faire le plus vite possible apres la visite faite et le Conseil Pro-
vincial ne se rcunit qu 'une fois par mois . Je presente la copic de
cette lettre aux Membres du Conseil pour qu'ils soient au courant
de la situation de chaque communaute particuliere et pour qu'ils
puissent effectuer leur propres observations, utiles pour I ' avenir.
IV. Observations finales
1. Dans une Province de la Congregation aussi grande que celle
de la Pologne , it est difficile d'effectuer une visite au moins une
fois tous les deux ans / je ne delegue cette tache aux membres du
Conseil/. Je tiens a souligner en memo temps que le mandat du Visi-
teur dure chez nous 3 ans, et les visites doivent avoir lieu tour les
deux ans - ce qui presente certains inconvenients.
2. Je rencontre certaines difficultes pour transmettre un rap-
port detaille a la Curie Generale . Je ne veux pas le transmettre en
langue originate , car personne ne le lirait . Faut - il proccder a la tra-
duction du rapport detaille ? Rediger un rapport abrege ? Aura-t-il
une valeur reelle?
3. Certains Confreres, surtout plus ages, habitues a l'ancienne
maniere d 'effectuer les visites canoniques des maisons , ont quel-
ques doutes quant a 1 'efficacite de la forme actuelle de la visite,
car les modifications fondamentales ne surviennent pas immedia-
temcnt apres. Le but des visites est do conferer une direction et




I. LA ASAMBLEA PROVINCIAL, ANTES Y AHORA
1. Las reflexiones que sobre la Asamblea Provincial les ofrezco
estan hechas a la luz de to que se pretende en este Encuentro de
Visitadores. Estudio, por tanto, la Asamblea Provincial como uno
de los medios de los que el Visitador dispone para Ilevar a cabo
un buen gobierno en la Provincia que le ha sido confiada.
Evolucion
2. Desde los principios de la Congregaci6n hasta la Asamblea
General extraordinaria de 1968, la Asamblea Provincial no tenia
otra funci6n que nombrar los diputados para la Asamblea General
y proponer postulados a la misma sobre algunas cuestiones consi-
deradas de interes para toda la Congregacion. Estos postulados,
si la Magna Commissio to consentta, eran discutidos en el pleno
de la Asamblea General y pasaban a ser Decretos o no, segun to
que determinasen por mayoria de votos los asambleistas.
La Asamblea Provincial tambien podia aprobar otros postula-
dos de interes provincial. Estos eran presentados at Superior Gene-
ral, quien, una vez examinados, daba su parecer y oportunamente
se to comunicaba a la Provincia.
A partir de las Constituciones provisorias de 1968/69, la Asam-
blea Provincial ha conservado las competencias tradicionales y ha
adquirido otras nuevas.
3. Algo parecido ha sucedido en la composici6n de la Asam-
blea Provincial. Hasta la Asamblea General extraordinaria de 1968,
los miembros de la Asamblea Provincial eran: por razon del o ficio,
el Visitador y los Superiores locales, v por eleccion un sacerdote
con voz pasiva por cada casa, elegido por los sacerdotes que goza-
ban de voz activa en dicha casa. Hoy, en cambio, to composici6n
de la Asamblea Provincial es muy diversa; depende de to que esta-
blezcan las Normas Provinciales aprobadas por el Superior General.
Motivos del cambio
4. Conviene tener presentes las razones que movieron a hacer
los cambios:
a) La descent ralizaci6n del gobierno.
b) La mayor participaci6n en el mismo, como exigencia de la
corresponsabilidad.
-460-
c) La cercania a los problemas , como exigencia del realismo
en el gobierno.
d) El pluralismo cultural y ministerial existente en la Congre-
gacion.
e) La relativa autonomia concedida a las Provincias.
Cuando estas cuestiones se debatieron en la Asamblea Gene-
ral, algunos de los asambleistas manifestaron su temor por la auto-
suficiencia que algunas Provincias demostraban tener , y por el
dano que se podria inferir a la Congregation , si no en su unidad
espiritual , si en la unidad de sus instituciones.
Efectos positivos
5. Los efectos positivos de los cambios son indiscutibles. Los
factores que los han hecho realidad son varios. Senalo algunos: el
sentido de unidad como Congregation; la buena preparation de la
celebracion de las Asambleas Provinciales y el feliz desarrollo de
las mismas; la clarification de muchas cuestiones discutidas antes
acerrimamente; la comprension y practica de las Constituciones
y de los Estatutos.
La valoracion que de las ultimas Asambleas Provinciales han
hecho los mismos protagonistas es positiva. Podemos asegurar que
las Asambleas Provinciales pueden ser, de hecho ya son, un bucn
medio que los Visitadores tienen para gobernar bien sus Provincias.
Posibles riesgos
6. No obstante el balance positivo que hoy es obligado dar a
la labor realizada en las Asambleas Provinciales, me parece salu-
dable tener tambien presente algunos de los posibles riesgos, fa-
llas o peligros, que se han dado y que, quizas, todavia puedan darse
en la celebracion de las futuras Asambleas Provinciales.
a) La alergia o el miedo a crear normas concretas, quedandosc
unicamente en orientaciones genericas contra el criterio dado por
Pablo VI en el Motu Proprio Ecclesiae Sanctae para la formulation
de los textos normativos (II, 12, 13). La orientaciones generates son
buenas, pero con frecuencia es necesario concretar, por exigencies
de la unidad de la Provincia y de la igualdad en los derechos y en
las obligaciones.
b) El soslayo de temas importantes, por temor at compromiso.
La politica del avestruz nunca, a la larga, fue buena.
c) La tendencia a dejar la normativa comun propuesta en las
Constituciones y Estatutos y crear normas propias sin razones ple-
namente validas. La variedad esta reconocida en las Constitucio-
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nes y en los Estatutos , pero de to que se duda es de la verdadera
conveniencia o raz6n para separarse de la norma que las Constitu-
ciones ofrecen a toda la Congregaci6n . Con frecuencia , resulta difi-
cil entender las razones por las que unas Asambleas Provinciales
asumen la norma comun y otras la abandonan y crean una propia.
Un observador externo diria que en nuestro derecho particular hay
signos de que somos una confederaci6n de Provincias mss que una
Congregaci6n aun reconociendo la vigencia del mismo espiritu.
d) La sobrevaloraci6n, al menos a nivel de normativa, de los
principios de participaci6n y de corresponsabilidad. Se han creado
normas que objetivamente recogen plenamente dicho principio,
pero se tiene la impresi6n de que tal norms viene grande a la Pro-
vincia. Es como un rico vestido desproporcionado a la talla del que
lo viste.
e) La incorrecta comprensi6n de la naturaleza de la Asamblea
Provincial y de sus competencias a la luz de los textos constitucio-
nales que tenemos, considerandola soberana en el gobierno de la
Provincia. Desde esta perspectiva , no siempre resultara facil armo-
nizar las competencias de la Asamblea Provincial con las del
Visitador.
H. CONFIGURACION ACTUAL DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL
7. Nuestras C:onstituciones N Fstatutos ofrecen las lineas cons-
titutivas de la Asamhlea Provincial actual:
1. Competencias (C. 143):
a) Dar Normas para el bien de la Provincia dentro de los limi-
tes del derecho comun y propio.
b) Tratar como 6rgano consultivo del Visitador los asuntos que
pueden servir al bien de la Provincia.
c) Estudiar las propuestas que, en nombre de la Provincia, se
han de presentar a la Asamblea General o al Superior General.
d) Elegir los diputados para la Asamblea General, si hay que
elegirlos.
e) Dar normas para las Asambleas Dom6sticas, dentro de los
limites del derecho comun y del propio. Estas Normas no necesi-
tan la aprobaci6n del Superior General.
2. Tiempo de celebraci6n (C. 144):
a) Dos veces cada seis anos: una antes de la Asamblea Gene-
ral y otra en el tiempo intermedio.
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b) Cuando el Visitador, de acuerdo con su Consejo, y oidos los
Superiores locales, la considere necesaria.
3. Composici6n (C. 146):
Por derecho propio, si las Normas Provinciales no disponen
otra cosa:
a) Por oficio deben asistir el Visitador, los Consejeros Provin-
ciales y los Superiores de cada una de las Casas de la Provincia.
b) Por elecci6n deben asistir los elegidos a tenor del Estatuto
94: "Si las Normas Provinciales no determinan otra cosa, deben asis-
tir a la Asamblea Provincial tantos diputados elegidos de tun unico
colegio provincial (compuesto por todos los miembros de la Provin-
cia que gozan de voz pasiva), cuantos son los diputados que deben
asistir por oficio, rnds un diputado por cada veinticinco miembros
con voz activa o f raccidn ".
c) El derecho propio ha tenido en cuenta algunos casos, por
ejemplo: Si el Superior no puede asistir por estar impedido, le sus-
tituye el Asistente. Si este ya es diputado, le sustituve el primero
de la lista de los sustitutos (E 96).
Los sustitutos deben ser otros tantos como los diputados y elc-
gidos por mayoria de votos y asisten a la Asamblea cuando uno de
los diputados no puede acudir (E 95).
4. Modo de elecci6n (E 95):
La elecci6n se hace por mayoria de votos. En caso de empate,
se consideran elegidos Los mavores de vocaci6n o edad.
5. Obligaci6n de asistir:
Todos los designados por razon del oficio o por elecci6n deben
asistir a tenor de las Constituciones 146 y 136, 3 Esta Constituci6n
dice: La eleccion crea en el elegido la obligacion de participar en
la Asamhlea, a no ser que le excuse una causa grave, que debe ser
aprobada por el Superior competente (el Visitador en este caso),
quien pedird despues confirmacion a la Asamblea.
6. Presidencia de la Asamblea (147):
Pertenece al Visitador presidir la Asamblea Provincial, y disol-
verla con el consentimiento de la misma. Al Visitador compete tam-
bien senalar los dias, y la casa para la celebraci6n de la Asamblea,
oyendo antes a su Consejo (E 92).
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7. Valor de las Normas (CC. 107, 12; 143, 1):
a) Las Normas Provinciales deben ser confirmadas por el Supe-
rior General. El Superior General debe comunicar su decision den-
tro de dos meses a partir de su recepcion (E 93).
b) Las Normas Provinciales pueden ser dispensadas por el
Superior General (CC. 107, 11; E 51, 11), y por el Visitador con con-
sentimiento de su Consejo, con causa justa y en casos particulares
(E 69, 13).
III. ASPECTOS RELEVANTES
8. La lectura de las Normas Provinciales nos permite ver que,
al n argen de la organizacion, del nombramiento de las Comisio-
nes preparatorias y del Directorio, la atencion se ha fijado princi-
palmente en tres aspectos: en las competencias de la Asamblea Pro-
vincial, en el modo de designar a los asambleistas y en la represen-
tatividad de las personas, casas y ministerios de la Provincia.
a) Alguna que otra Provincia ha anadido a las competencias
establecidas en las Constituciones la de elegir al Visitador, o a todos
los Consejeros o a alguno de ellos.
b) En cuanto al modo de designar a los asambleistas, cxiste
gran variedad. Unas veces, las Normas Provinciales establecen que
asista por razon del oficio solo el Visitador. Otras Provincias, en
cambio, establecen que por razon del oficio deben asistir el Visita-
dor, el Consejo Provincial, el Economo Provincial, el Director de
Estudiantes, el Director del Seminario Interno y el Superior de la
Escuela Apostolica.
c) El resto de los asambleistas son elegidos de una lista comun
o de listas especiales, segun la representatividad que se quiere dar
a la Asamblea Provincial.
9. Hay Normas Provinciales en las que la representatividad de
las casas, de los ministerios o de otros grupos provinciales no se
ha tenido en cuenta. Asisten, ademas de los obligados por razon
del oficio, los elegidos de una tinica lista de miembros de la Pro-
vincia que gozan de voz pasiva.
Otras Provincias, en cambio, muestran gran preocupacion por
la representacion. Tienen en cuenta las Casas, los Hermanos, los
Estudiantes, los distintos ministerios de la Provincia, etc.
Una Provincia, al menos, ha establecido que, ademas de los que
asisten por razon del oficio o por eleccion, pueden asistir los miern-
bros incorporados de la Provincia que se inscriban para partici-
par en ella integramente.
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Finalmente , existen Normas que permiten al Visitador reme-
diar las fallas que sc hayan podido dar en la representatividad, prin-
cipalmente de las Casas.
10. Esta variedad es un hecho. Parece que no existen proble-
mas practicos especiales. La critica que se puede hacer se basa prin-
cipalmente en las fallas que tienen todos los sistemas.
IV. VIVENCIA Y SIGNO DE COMUNION
11. Los Capitulos Gencrales o Asambleas Generales tuvieron
desde el principio ( s. XII en Occidente ) un sentido de reunion comu-
nitaria para estudiar y discutir temas de interes comfin. Era un
organismo pensado para crear unidad desde la caridad. El canon
63, 1 recoge la idea cuando afirma que el Capitulo "representando
a todo el instituto , sea un verdadero signo de fa unidad en la cari-
dad ". Esto se dice del Capitulo o Asamblea General ; sin embargo,
es obvio que, dentro de los propios limites, se puede decir lo mismo
de la Asamblea Provincial.
En la Asamblea Provincial tambien se dan cita todos aquellos
elementos que contribuyen a la unidad y exigen una exquisite cari-
dad. En la Asamblea se estudia, se discute lo quc los miembros de
la Provincia, las Casas, el Consejo Provincial, el Visitador, la Asam-
blea General y el Superior General hayan tenido a bien proponer
para el bien de la Provincia. En la Asamblea se establecen las Nor-
mas que se deben presentar al Superior General para su aproba-
cion. En la Asamblea Provincial, no solo se crea el derecho parti-
cular de la Provincia, lino que se trazan las lineas de acci6n pasto-
ral y se ofrecen criterios de gobierno al Visitador.
Siempre se parte de la diversidad de pareceres, de las diferen-
tes experiencias y de las distintas aspiraciones. Es evidente que una
Asamblea Provincial puede ser creadora de unidad y un mornento
privilegiado de vivir la caridad. Frecuentemente, los Visitadores
expresan con gozo los signos de unidad y caridad que se han puesto
de manifiesto durante la celebracion de la Asamblea Provincial en
sus respectivas Provincias.
V. CAUCES DE SOLICITUD Y PARTICIPACION
12. El Derecho comrin , al legislar sobre los Capitulos o Asam-
bleas Generales , nos ofrece dos canones (632 y 633) cuyas fuentes
son el Decreto Perfectae Caritatis 14 y el Motu proprio de Pablo
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VI, Ecclesiae Sanctae ( II, 18). Estos canones hacen referencia a las
Asambleas Provinciales:
"El derecho propio ha de determinar con precision que mate-
rias corresponden a otros capitulos del instituto o asambleas
semejantes, por to que se refiere a su naturaleza, autoridad,
composicion, modo de proceder y tiempo en el que se deben
celebrar".
"Los organos de participacion y consulta han de cumplir fiel-
mente la funcion que les corresponde, de acuerdo con la norma
del derecho comun y del propio, y, cada uno a su modo, serkn
cauce de solicitud y participacion de todos los miembros en
lo que se refiere al bien del instituto o de la comunidad".
"Al establecer y hacer uso de estos medios de participacion
y de consulta, debe observarse una prudente discrecion, y el
modo de proceder de los mismos ha de ser con forme al carac-
ter y al fin del instituto".
13. Estas disposiciones, en sus elementos objetivos, se han
recogido en nuestras Constituciones y Estatutos. Queda planteada
la cuesti6n del uso, es decir, si son o no cauces efectivos de solici-
tud y participacion para el bien de la Provincia, y si se usan pru-
dentemente y conforme con el espiritu y caracter de la Congrega-
ci6n. Queda tambien como un interrogante el porque de esta ila-
mada a la prudencia y al uso conforme al propio caracter y a1 pro-
pio espiritu, cuando se trata de la participacion en ]as Asambleas.
VI. LA ASAMBLEA GENERAL Y EL SUPERIOR GENERAL
Abordo algunas cuestiones quc atanen al gobierno del Supe-
rior General.
Expectacidn y compromiso
14. Rasta ahora, y que yo sepa, la actitud del Superior Gene-
ral ante las Asambleas Provinciales ha sido de expectaci6n en la
fase previa y durante la celebraci6n, y de compromiso ante los resul-
tados, porque como dije antes, al Superior General le corresponde
aprobar las Normas de la Asamblea Provincial. Sin duda que el
Superior General ha tenido razones para asumir la actitud de expec-
taci6n por lo que a las dos fases primeras se refiere, pero esto no
quiere decir que no pueda actuar de otra manera.
El Superior General tienc la posibilidad de intervenir , segtin
su prudencia le dicte. No hay ley que se to impida. Al contrario,
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hay fundamento evidente en el derecho propio (CC. 101/ 103). Nadie
puede, por tanto , considerar como una ingerencia ilicita la posible
intervencion del Superior General . Naturalmente , el Superior Gene-
ral tiene que respetar todo lo que las Constituciones y Estatutos
establecen sobre la Asamblea Provincial (C. 143).
La voz de la Provincia
15. Aunque el tema insinuado no carece de inter6s, no quiero
abundar en 61. Prefiero tocar otro que me parece importante. La
cuestion la propongo de la siguiente manera: i,Qu& valor tienen las
Normas Provinciales para el P. General? Los textos que tenemos
se refieren a dos aspectos: al poder de aprobar ]as Normas Provin-
ciales, si no estan contra lo determinado en el derecho comt n o
propio (C. 143, 1) y al deber de responder manifestando su deci-
sion dentro de los dos meses desde que las Normas se recibieron
en la Curia (E 93).
16. Ademas de los dos aspectos antes dichos, las Normas pre-
sentadas para la aprobacion del Superior General tienen un valor
moral importante. No se pueden considerar como meras proposi-
ciones de la Asamblea Provincial, ni tampoco como las proposicio-
nes de una Comision t6cnica. La Asamblea Provincial representa
la voluntad de la Provincia y tiene el poder de crear normas (con-
dere) a tenor del articulo 143, 1 de las Constituciones y del Esta-
tuto 91. LComo armonizar las competencias del P. General (CC.
101/103) con las de la Asamblea Provincial? Cin6ndome a lo prdc-
tico y concreto se puede afirmar lo siguiente:
a) El Superior General, en principio, no puede no aprobar una
Norma Provincial, si no va contra el derecho comun o propio, con-
tra el espiritu de la Congregacion, contra un bien considerable de
la Provincia o de la Congregacion.
b) No esta obligado a dar una aprobacion definitiva si tiene
razones para ello.
Las decisiones de una Asamblea Provincial son tambi&n objeto
dc la solicitud del Superior General que, como se dice en la Consti-
tucion 102, es centro de unidad y de coordinacion, principio de ani-
macion espiritual y del quehacer apostolico. Y la Constitucion 103
afirma que el Superior General tiene potestad ordinaria, a tenor
del derecho comOn propio, sobre las provincial, sobres ]as casas
y sobre cada uno de los miembros de la Congregacion.
17. El poder de dispensar (E 51, 1 l) de las Normas Provincia-
les y de revocarlas (E 91) hay que contemplarlo a la luz de lo que
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la Congregacion desea del quehacer del Superior General sobre sus
personas, obras, casas, provincias e instituciones.
VII. LA ASAMBLEA PROVINCIA Y EL VISITADOR
Cumplir lo mandado
18. La primera cuestion que plantco es la siguicnte: Lcual debe
ser la actitud del Visitador ante la celebracion de la Asamblea Pro-
vincial? LLe basta cumplir lo mandado: convocarla (C. 145), sena-
lar el dia y el lugar de su celebracion (E 92), nombrar la Comision
preparatoria (E 69, 8), presidirla, clausurarla y promulgar las Nor-
mas Provinciales, una vez aprobadas por el Superior General (CC.
125, 7; 145, 143, 5), si necesitan su aprobacion?. Hacer esto es cum-
plir lo mandado, pero nada mas.
Compromiso en el desempeno del oficio
19. Es posible, yes aconsejable, tomar una actitud mas activa,
mas comprometida, mas en consonancia con lo que las Constitu-
ciones piden al Visitador en el desempeno de su oficio. Segun las
Constituciones el Visitador, "celoso por la activa participacicin de
todos en la vida y en el apostolado de la Provincia, dedique misio-
neros y hienes at servicio de la Iglesia segcin el fin de la Congrega-
cion, fomente el ministerio de las casas y muestrese solicito del Pro-
greso personal y actividades de cada uno, procurando una viva union
entre todos" (C. 123, 2).
20. Partiendo, pues, de las mesas propuestas por las Constitu-
ciones al oficio del Visitador, y conocida la situacion de la Provin-
cia, el Visitador debe pensar que es lo que en la Asamblea Provin-
cial se debe alcanzar. No comparto la opinion, al menos como cri-
terio general y iinico, de aquellos Visitadores que prefieren no decir
nada, dejar que la Asamblea actuc a placer, con cl compromiso serio
de aceptar lo que de la Asamblea surja y de Ilevarlo a la practica
lo mejor que puedan. La pregunta que yo me hago es esta: i,Es la
Asamblea la que debe orientar al Visitador o es el Visitador quicn
debe orientar a la Asamblea? Necesito distinguir para responder:
depende de los momentos. La actitud del Visitador despues de la
Asamblea Provincial debe ser de aceptacion v de fidelidad a lo apro-
bado, mientras que antes y durante la celebracion puede ser de
orientacion hacia las metas que 61 cree mejores para la Provincia.
21. Sin lesionar los derechos de nadie, respetando la libertad
de expresion y de decision en todos los niveles de la Provincia, el
Visitador tiene derecho, a veces el deber, de intervenir positiva-
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mente en todos los momentos de la preparation y celebracion de
la Asamblea Provincial para que esta responda a los propios pla-
nes del Visitador sobre la Provincia, si los tiene, o le ayude a
hacerlos.
No hay fundamento para temer una excesiva y arhitraria inter-
vencion del Visitador. Esta, en primer lugar, su prudencia y estan,
en segundo lugar, los controles establecidos en el derecho propio
y quizas tambien en el derecho particular de las Provincias. En este
campo, casi nada puede hacer el Visitador sin antes haber oido o
pedido el consentimiento a su Consejo. Las misma Asamblea es libre
para reaccionar en un sentido o en otro ante lo quc el Visitador
proponga (CC. 125, 7; 145; EE 69, 8; 92).
22. La intervention del Visitador esta indicada en los textos
normativos. El tiempo en anos para la celebracion de la Asamblea
Provincial esta determinado; sin embargo es evidente que no es lo
mismo celebrarla en un tiempo quc en otro dentro del ano, bicn
a causa de posibles acontecimientos provinciales, bicn a causa de
los ministerios. No es lo mismo nombrar una Comision que otra.
No es lo mismo dejar que las Asambleas domesticas se celebren
a su aire que orientarlas, etc. etc.
23. El Visitador debe prestar atencion especial a las dos pri-
meras finalidades que las Constituciones senalan a la Asamblea
Provincial, es decir, al poder crear normas y a valerse de la Asam-
hlca como organo consultivo de los asuntos quc pueden servir al
bicn de la Provincia.
a) Creacl6n de Normas
No todas las Normas son de igual envergadura. No tiene la
misma importancia la Norma que cumple lo establecido en los EE
22 y 23 sobre algunos detalles accidentales en la emisi6n de los Pro-
p6sitos y de los Votos, que la Norma por la que se cumple la Cons-
titucion 13, que manda establecer las prioridades ministerialcs en
la Provincia.
Hay Normas que quedan encerradas Iasi exclusivamente en
el marco de lo juridico, mientras que otras est$n encaminadas a
crear un estilo de vida, como pueden ser las Normas sobre la prac-
tica de la pobreza (E 17). Y las hay, en fin , que por su contenido
crean facilmente practicas y costumbres muy dificiles de desarrai-
gar, despues de haber sido practicadas durante algun tiempo.
b) Organo de consulta
La Asamblea Provincial es un momento oportuno para presen-
tar asuntos importantes con el fin de que la Asamblea de su pare-
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cer. Si el asunto lo merece y el Visitador se decide a hacerlo, con-
viene plantearlo bien. Noes dificil engendrar gran confusion cuando
un tema se propone a un grupo de personas, si no se presenta bien.
Las preguntas y las cuestiones que en torno al asunto se plantean
contribuyen con frecuencia mas a la confusion que a la clarifica-
cion del mismo . Igualmente , el Visitador , basado en las Constitu-
ciones, debe decir muy claramente que valor tiene lo que en la
Asamblea se exponga, sobre todo el valor de las votaciones, que
no pueden tener otro valor que el indicativo. Todos los asambleis-
tas deben saber, que, en estos casos, el que decide es el Visitador
con su Consejo, a tenor del derecho comOn o propio. Hay que ser
cautos, porque nadie sabe lo que va a salir de unas votaciones.
VIII. EL DERECHO DE CRITICA
24. La Asamblea Provincial no tiene poder de juzgar a nadie.
No se encuentra entre sus competencias la de juzgar al Visitador
o la de exigirle "cuentas". El derecho a la protesta no esta recono-
cido en el Codigo actual ni en nuestros textos normativos IQuiere
esto decir que no se puede realizar en la Asamblea Provincial cri-
tica alguna al gobierno de la Provincia ?, Lque no se pueden pedir
explicaciones y razones de algunos actos de gobierno? Creo que nos
encontramos con un vacio normativo , al menos explicito.
25. Sin embargo, y es mi opinion, a la luz de los principios de
corresponsabilidad, participacion, colaboracion activa y dialogo
(CC. 96; 97, 2), resulta dificil excluir la posible critica.
El problema , se plantea en el contenido de la critica, en el modo,
v en lo que se pretende con ella. No pueden ser objeto de critica
el ejercicio correcto de la autoridad , ni los asuntos ajenos a la com-
petencia de la Asamblea Provincial. No puede ejercerse la critica
fuera de las normal propias del dialogo (C 97, 2). No se puede echar
mano de la critica para impedir el legitimo dcrecho a gobernar con-
forme al derecho comun , propio y particular.
IX. INTANGIBILIDAD DE LA AUTORIDAD DEL VISITADOR
2. El E 91 establece el valor de las Normas Provinciales,
supuesta la aprobacion del Superior General. Tienen un valor gene-
ral, como normal generales que deben aplicarse a todos las casos
explicitados en las mismas Normas . Pero se exceptuan dos campos:
a) las Normas no pueden limitar la autoridad del Visitador
segun se establece en el derecho comun o propio;
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b) ni pueden reducir la potestad ejecutiva necesaria para cum-
plir su oficio.
27. El primer campo resulta facil de entender, al menos en teo-
ria, y quizas tambicn en la practica, si se diera el caso. El segundo
campo resulta, a mi parecer, un poco mas confuso. Es claro que
las Normas Provinciales no pueden llegar a particularidades que
claramente obstaculicen al poder ejecutivo. La Asamblea Provin-
cial debe, en cambio, facilitar la ejecuci6n de las nonnas por ella
propuestas.
28. La dificultad yace , no en la referencia que se hace a la eje-
cuci6n de las mismas Normas Provinciales , sino en la que atane
al oficio de Visitador, que es algo mucho mas amplio.LC6mo se
puede precisar, lo que necesita un Visitador para cumplir su ofi-
cio? Los criterios para resolver [as posibles dificultades son:
a) La Asamblea Provincial no debe entrar en to que por dere-
cho comun y propio pertenece al oficio de Visitador.
b) La Asamblea Provincial debe respetar todo aquello que se
refiere a la ejecuci6n de lo decidido.
c) Las Normas provinciales se deben mantener, en cuanto sea
posible, en el piano de los criterios orientadores, fuera de algunos
casos en los que claramente se debe llegar a normas concretas,
como dijimos antes ( parrafo 6, a).
Es una cuesti6n de sensibilidad ante el oficio del Visitador, y
de mantenerse dentro de los propias competencias.
X. OTROS ENCUENTROS PROVINCIALES
29. La Constituci6n 144,2 permite al Visitador tener una Asam-
blea Provincial extraordinaria despues de haber obtenido el con-
sentimiento de su Consejo y haber oido a todos los Superiores loca-
les. Algunas Normas Provinciales establecen tambien reuniones
provinciales por oficios o ministerios. Hay Visitadores que en sus
Provincias han organizado Encuentros a los que podian asistir todos
o casi todos los miembros de la Provincia.
30. La Asamblea Provincial extraordinaria , Bien sea por el
tiempo , por el contenido o por la organizaci6n , tiene un punto de
referencia : la Asamblea Provincial ordinaria . No tengo idea de que
Provincia alguna Nava dictado Normas referentes a la Asamblea
Provincial extraordinaria.
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31. Ignoro igualmente los detalles de como han sido organiza-
dos los otros Encuentros, sobre todo los dos Encuentros de los que
tengo noticia (uno ya celebrado, el de Filipinas y el otro, proximo
a ser celebrado, el de Irlanda). Lo que se me ocurre decirles es lo
siguiente:
a) Estos Encuentros son efectos de la creatividad de los Visi-
tadores. Es posible que se hallen por esas experiencias nuevos
modos de hacer viable la corresponsabilidad, la participacion y el
dialogo en el ambito de la Provincia.
b) A estos casos es a los que se debe aplicar lo que el derecho
comun expone en los canones 632 y 633 antes trascritos (parrafo 12).
c) Una pregunta: zEstos Encuentros dispensan de celebrar la
Asamblea Provincial? Mi respuesta es que no. Puede ser que en
algun caso determinado haga inutil la celebracion de la Asamblea.
En este caso se puede celebrar el Encuentro como si fuera una
Asamblea Provincial extraordinaria o acudir al Superior General
para que dispense de tener que celebrarla. Y si tales Encuentros
se hacen ordinarios en la Provincia, creo que, a tenor de la norma-
tiva actual (E 97, 98), el unico problema que surge es el del nom-
bre. Los demas cambios son posibles.
Actualmente, la representatividad de la Provincia esta, desde
el punto de vista de nuestras normas, en la Asamblea Provincial
ordinaria o extraordinaria. No consta que exista, desde el mismo
punto de vista, en otras reuniones semejantes a la Asamblea Pro-
vincial. Afirmar lo anterior no es dar preponderancia a lo mandado,
es aseguar los derechos de todos los miembros de la Provincia y
dar seguridad a sus instituciones.
Miguel PEREZ FLORES, C.M.
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LE CONCEPT DE LA FORMATION PERMANENTE
L'expression " la formation permanente " est aujourd 'hui tres
courante . A sa base se trouve la conviction moderne d ' apres laquelle
on ne peut plus diviser la vie professionnelle en deux phases nette-
ment distinctes, a savoir la phase de la preparation a une profes-
sion et la phase de son exercice effectif et definitif . Une telle divi-
sion nest plus possible.
On estime qu ' aujourd ' hui 20% du temps de travail profession-
nel devrait titre consacre a la formation permanente . II nous sem-
ble tout a fait normal qu'un ingenieur qui travaille dans la cons-
truction ou un medecin fassent regulierement des stages pour met-
tre a jour leurs connaissances professionnelles . Toutes les entre-
prises importantes consacrent une quantite considerable de leurs
moyens a la formation permanente de leurs cadres.
Quand on examine les raisons pour lesquelles la formation per-
manente s'avere necessaire aussi aux pretres - et par consequent
aussi aux membres de la Congregation de la Mission - on voit que
cette formation est exigee pour des raisons encore plus profondes.
Lorsque , dans les annees 70, on commencait a discuter sur la for-
mation permanente des pretres , I'un des motifs principaux en etait
la crise de l'identite du pretre dans la societe occidentale en pleine
mutation et en pleine secularisation . A cela it faut ajouter les chan-
gements postconciliaires dans I'Eglise et la promotion du laicat.
On comprend pourquoi alors I'accent etait mis surtout sur la mai-
trise de la crise de I'identite du pretre. Mais cela ne peut pas vou-
loir dire que la formation permanente des pretres et des religieux
nest rendue necessaire que par la crise a maitriser ou a prcvenir.
C'est la nature meme de notre vie et de notre mission qui I'exige.
Mais, a ce propos it faut dire d'abord que la formation perma-
nente du clerge nest pas une decouverte recente. 11 suffit de pen-
ser a toutes ces differentes sessions, rencontres et reunions au plan
des doyennes ou dioceses qui se sont multipliees ces derniers temps
pour discuter les problemes surtout pastoraux . De meme , le Code
canonique prevoit , pour les premieres annees de la pretrise et du
travail pastoral , des moments d'approfondissement des connais-
sances , acquises au seminaire . Plus encore , le clerge est oblige de
faire regulierement la retraite . A ceci on peut encore ajouter tout
le travail individuel d'approfondissement intellectuel et spirituel,
dont la necessite les pretres percoivent clairement. On peut dire
done que la formation permanente nest pas tout a fait
d'aujourd'hui. Neanmoins, je ne veux pas dire non plus que la for-
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mation permanente nest qu'un nouveau nom donne a une chose
ancienne. Non, elle ne peut pas et ne doit pas titre une nouvelle outre
pour un vieux vin.
Comme 1'indique le nom lui-meme, la formation permanente
est quelque chose de permanent. De ce point de vue, on peut ]'iden-
tifier avec tout le processus d'approfondissement et de croissance
qui est caracteristique de tout titre vivant, vivant au sens plenier
du terme. La vie est croissance. Ceci est valable encore davantage
quand on pense a la vie spirituelle, a la vie spirituelle au sens large
du terme, englobant la vie intellectuelle, emotionnelle, morale, rela-
tionnelle et religieuse.
Mais si c'est toute la vie vraiment humaine et spirituelle qui
doit titre un developpement et un approfondissement continu, cette
croissance continue elle-meme exige qu'on lui consacre des perio-
des encore plus intensives. L'analogie avec la priere peut titre ici
assez eclairante. 11 faut toujours prier; mais pour cela it faut juste-
ment des temps forts de priere. Ce West que grace a ces temps forts
de priere que la priere sera une disposition interieure de ]'esprit,
continuelle.
La meme chose est valable aussi au sujet de la formation per-
manente des pretres et des religieux, et par consequent aussi pour
les membres de la Congregation de la Mission. Notre formation per-
manente coincide avec notre vie vincentienne dans sa totalite, du
moment qu'elle est vraimente une vie dynamique. Mais pour que
ce dynamisme puisse se maintenir et s'intensifier , ii lui faut des
moments forts, sous forme des periodes du temps consacre exclu-
sivement a ]'etude, a 1'echange avec les autres et a l'approfondis-
sement de noire amitie respectueuse avec le Seigneur.
De la maniere la plus generale on peut done appeler la forma-
tion permanente: toutes les mesures destinees a l'approfondisse-
ment des connaissances professionnelles et a ]'adaptation existen-
tielle aux circonstances neuves dans lesquelles se trouvent les hom-
mes par leur travail et meme par leur vie comme telle. C'est le sens
general de ]'expression "la formation permanente". Mais en tenant
compte de la variete extraordinaire de touter les formes de la for-
mation, de ]'information et de ]'instruction qu'on offre actuellement
aux hommes et aux femmes lorsqu'ils ont une fois acheve la for-
mation initiale, la formation par laquelle ils se sont qualifies pour
I'exercice d'une profession determinee, it me semble bon de dis-
tinguer nettement deux sens de la formation permanente: le sens
large du terme couvre tout ce par quoi, dans la vie et dans la pro-
fession, on elargit, on approfondit et on developpe ses competen-
ces et ses performances; le sens plus etroit, par contre, indique plus
particulierement les periodes du temps, les temps forts, consacres
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exclusivement et de maniere programmee , reflechie a cet appro-
fondissement . Ceci , comme je l'ai dit, cst valable d'une maniere
generale , pour toutes les categories des hommes et des femmes.
Si noun passons maintenant a la formation permanente des pre-
tres et des religieux, le concept de leur formation permanente impli-
que trois niveaux: le niveau theologique , le niveau pastoral et le
niveau personnel ou spirituel au sens etroit de cc terme . Quant a
noire formation permanente vincentienne , on peut dire que ]'ele-
ment vincentien nest pas un niveau ou une unite a cote des autres,
mais cet esprit ou cette ambiance generale qui determine , a sa facon
specifique , tout ce qu ' on fait en theorie et en pratique . Au plan pas-
toral , it demandera qu'on fait en theorie et en pratiquc . Au plan
pastoral , it demandera qu'on envisage notre travail pastoral du
point de vue vincentien, c'est -a-dire du point de vue de notre mis-
sion aux pauvres ; au plan spirituel , it s'agira d ' approfondir notre
vie personnelle et communautaire a la lumiere de nos viceux et de
toute notre spiritualite vincentienne.
Quant au plan theologique , c'est- a-dire theorique ou doctrinal,
notre vocation vincentienne "ad cleri disciplinam " nous impose une
culture generale et theologique qui soit superieure de la moyenne
du clerge . Saint Vincent parlait deja de ces missionnaires "hum-
bles et savants qui sont le tresor de la compagnie " (Coste XI,
126-127). Une bonne formation theologique est une presupposition
importante pour une foi solide du pretre et pour son travail pasto-
ral qualifie . II ne faudrait pas que dans noire Congregation, sous
pretexte de notre orientation preferentielle en faveur des pauvres,
on se rende coupable d'un appauvrissement intellectuel . Si cela
nous arrive, nous ne serons plus capables de realiser une dimen-
sion essentielle de notre vocation dans l'Eglise, a savoir notre ser-
vice aux pretres . Plus encore , it ne faut pas tomber dans des faus-
ses alternatives: ]'option preferentielle en faveur des pauvres elle-
meme exige une competence intellectuelle qui nous permet de voir
clair tout cc phenomene contemporain et mondial de la pauvrete
et son arriere- plan qui en est la cause. Bref, it est stir qu ' avec l'igno-
rance on ne servira pas tres bien les pauvres et on ne se preparera
pas d ' une maniere convenable pour la mission dans notre monde
secularise . La competence intellectuelle et professionnelle ne peut
que rendre notre mission sur tous ses niveaux plus qualifiee, plus
serieuse et , par consequent , plus efficace . C'est notre responsabi-
lite professionnelle et vincentienne qui 1'exige.
Pour que les temps forts de la formation permanente puissent
donner des resultats qu'on attend d 'eux pour justifier Icur fonc-
tion et leur role dans la formation permanente au scns large du
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terme, it faut d'abord que le processus de cette formation soit glo-
bal. On ne peut pas se limiter a un seul niveau , par exemple au
niveau theorique, mais a la totalite des niveaux, donc aussi a la
dimension pastorale et a la dimension spirituelle de notre vie de
missionnaire vincentien . Ceci est presuppose par la nature de notre
vocation qui est - elle aussi - globale. C'est IA aussi , peut-titre,
la difference essentielle entre ce qu'on entend par "formation per-
manente" dans les autres professions et ce que recouvre cc terme
dans le cas du clerge en general. C'est pourquoi on arrive precisc-
ment a demander a la formation permanents de faire redecouvrir
aux pretres leur identite dans le monde moderne. Cette redefini-
tion de l'identite du pretre ne pourrait pas se faire si la formation
permanente des pretres n'englobait pas toutes les dimensions de
leur vie et de leur engagement.
La formation permanente nest donc pas sculement une acqui-
sition plus ou moins rapide de quelques nouvelles theories theolo-
giques ou de quelques informations superficielles sur les nouveau-
tes exegetiques , dogmatiques , morales ou autres . On a fait remar-
quer - et a juste titre - qu'une information superficielle ressem-
ble a la nouriture qu'on a prise , mais qu'on n 'a pas bien digeree.
Elie ne fait que provoquer ('indigestion . Le malaise est encore plus
grand si le pretre se met ensuite a transmettrc aux autres les idees
qu'il n'a pas saisies a fond . Et pourtant , c'est bien souvent le cas.
Dans d'autres professions on supporterait tres mal un tel charla-
tanisme.
En realite, la formation permanente bien conduite amene aux
approfondissements decisifs en matiere theologique ou autre. Ceci
nous est d'autant plus necessaire que bien souvent nous sommes
confrontes avec une multitude deconcertante de theories philoso-
phiques, theologiques et autres . C'est pourquoi aujourd ' hui nous
avons besoin d'un renouvellement theologique qui nous aide de faire
une synthese theologique personnelle, doctrinairement sure. La for-
mation permanente doit nous conduire aux principes intellcctuels
de base qui ensuite puissent nous permettre de reflechir sur notrc
experience pastorale et qui puissent egalement soutenir notre vie
spirituelle . En effet , it faut que la theologie soit en rapport avec
la pratique pastorale et la vie spirituelle , et - d'autre cote - it
faut que toute notre existence et notre activite soient soutenues par
une theologie approfondie et mise a jour.
Une telle formation permanente arrive, par consequent, a pro-
voquer des changements et des transformations qui concernent
toute notre maniere de penser et de se comporter. En d'autres ter-
mes, elle amene a la conversion. La formation permanente est done,
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en quelque sorte au moins, la conversion permanente. Si, par con-
tre, on ne fait que glanner et collectionner quelques idees theolo-
giques nouvelles, pour - tout simplement - les ajouter au reste
de son bagage intellectuel, on ne peut pas parler de la formation
permanente veritable. En effet, lorsqu'un pretre - de meme d'ail-
leurs qu'un laic - fait la theologie, cc ne peut titre jamais pour lui
une pure connaissance theorique. La religion - et avec elle la theo-
logie - concerne l'homme dans sa totalite. It est done necessaire
que toute notre progression dans la comprehension du mystere du
salut se double d'une progression dans la maniere de le vivre. La
religion est done essentiellement une affaire existentielle.
Toute methode depend de l'objectif qu'on veut atteindre par
elle. L'objectif que poursuit la formation permanente commande
la methode a utiliser. En effet, si Von veut que les confreres se
situent existentiellement et d'une maniere encore plus totale dans
le mystere du salut et son histoire en assumant d'une facon encore
plus conforme aux verites centrales du message evangeliquc leur
vie dans ce monde dans lequel ils vivent, la methode de la forma-
tion permanente pendant ces temps forts ne peut plus titre celle
des cours magistraux que nous avons connus au grand seminaire.
La formation permanente vise plus puisqu'il s'agit aussi de rendre
les confreres plus capables de dialoguer avec les incroyants, de
modifier, par exemple, leurs attitudes autoritaires a 1'egard des fide-
les, de vivre plus intensement en communaute, de collaborer plus
effectivement dans une equipe etc. C'est aussi Page des confreres
qui participent a une telle formation qui demande que la methode
soit le plus active possible. En plus des cours ou des conferences,
elle doit comporter surtout des echanges avec lcs autres et le tra-
vail en groupe.
Dune fagon generale, on peut dire que la formation permancntc
doit combiner, l'appropriation theorique et intellectuelle avec
l'appropriation emotionnelle et pratique. Pour cela, it semble que
les meilleures methodes sent celle qui utilisent la dynamique de
groupe. Ce n'est qu'ainsi qu'on arrive a une reprise beaucoup plus
existentielle de noire vie apostolique et vincentienne, cc nest ainsi
que, finalement, on arrive a ce que le sujet en question sc rend
compte de ses entraves psychologiques et morales qui rendent dif-
ficile sa vie en communaute et ses relations avec les autres en
general.
Finalement, l'objectif a atteindre ainsi que la methode it utili-
ser nous disent assez aussi sur la duree que demandent des temps
forts de la formation permanente. L'experience nous montre que
le minimum est un mois. C'est la limite inferieure. 11 va de soi aussi
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que pendant ce temps les confreres doivent titre dispenses de tou-
ter leurs obligations pastorales. Cc n'est qu'a cette condition qu'on
peut entrer dans un processus intellectuel et psychologique, spiri-
tuel et relationnel qui puisse amener a des effets qu'on attend de
ces temps forts de la formation permanente. D'autres vont encore
plus loin et demandent plusieurs moil, un semestre, voire meme
toute une annee qu'on aime maintenant appeler " annec sabbati-
que". Dans ce cas , on ne pourra pas maintenir la meme intensite
qu'on peut atteindre s'il s'agit seulement de quatre semaines. Fina-
lement , it faut dire que tout depend de ce qu'on veut obtenir. La
realisation concrete doit tenir compte des circonstances - elles
aussi concretes - de la vie , des besoins et des attentes de ceux a
qui elle est destinee.
Pour terminer , disons que la formation permanente devient
aujourd ' hui un besoin ressenti par toutes les categories des pro-
fessions. Les pretres ne font pas exeption. Plus encore, la nature
de leur vocation impose des exigences specifiques a leur formation
permanente, liees a la totalite existentielle de leur vocation qui -
par ce fait justement - est plus qu'une profession. Tout ceci est
alors valable aussi pour sous, membres de la Congregation de la
Mission. Mais a cela, it faut ajouter encore un aspect qui nous inter-
pelle encore plus particulierement. C'est notre vocation "ad cleri
disciplinam". Elie implique precisement que nous soyons, en quel-
que sorte, en avant dans cette voie de notre approfondissement spi-
rituel, intellectuel et pastoral. Plus encore. Nous constatons que
les circonstances nous ont pris un terrain autrefois tres important
de notre activite, a savoir les seminaires. Est-ce qu'il ne faut pas,
peut-titre, se poser la question de savoir si aujourd'hui la forma-
tion permanente des pretres ne serait precisement pas pour nous
I'un de ces "signes des temps" dont nous aimons tellement de par-
lor. Mais a cette question s'ajoute aussitot une autre : Sommes-nous
prepares pour repondre it cet appel?
Anton STRES, C.M.
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THE CONTRIBUTION OF SIEV TO ON-GOING FORMATION
WITHIN THE CONGREGATION OF THE MISSION
As all of you recall, Socrates once said: "The life not reflected
on is not worth living." Life is really worth living only if we con-
tinually revitalize our contact with our roots, not in order to dwell
on the past and repeat its answers, but in order to rediscover its
deepest meaning, to find its core, and to replant it, so that it grows
and ripens in renewed forms for the present and the future.
That is the reason why our Constitutions state (1): "Our for-
mation, in a continuous process, should be directed to this end: that
the members, animated with the spirit of St. Vincent, emerge ready
to carry on the mission of the Congregation".
It is in this context that I speak to you briefly today about SIEV.
I. HISTORY
A little historical background always helps.
A. From GIEV to SIEV
During the General Assembly of 1974, an emphasis (2) on the
need for deeper investigation of our own Vincentian history and
spirituality emerged.
One of the first fruits of the Assembly's statement was GIEV
(The International Group for Vincentian Studies), which came into
existence in September 1975, with the approval of the Superior
General and his council. Its members represented various linguis-
tic groups, and over the six years of its history, it met four times,
in France, Holland, the United States and Spain. Among its activi-
ties, it promoted regional Vincentian-study organizations and ar-
ranged the Colloquium of 1981, in which 17 original studies were
presented and later published (3). But it experienced many organiza-
tional difficulties. Its members felt the need for a more permanent,
better-structured secretariat.
In 1980 the newly revised Constitutions made a strong, renewed
call to life-long, on-going formation and asked the provinces to or-
ganize programs for individuals and groups (4). The Assembly of
1980 also approved a postulatum submitted by GIEV calling for
Vincentian study groups on a national, regional, and international
level (5).
Shortly afterwards SIEV was born.
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B. The Birth of SIEV
Because of organizational difficulties experienced in GIEV, on
Dec. 15, 1982 the Superior General created a new secretariat. It was
called SIEV and was given new statutes that provided for increased
organizational and financial support from the General Curia. Its
goal, as stated in its statutes was: to animate, inform, promote, coor-
dinate, and organize whatever concerns Vincentian studies (art. 2,1).
C. The Assembly of 1986
During the seven years of SIEV's existence, the world-wide Con-
gregation has continued to grow in its awareness of the importance
of on-going formation. Few themes were more emphasized during
the General Assembly of 1986.
At the very start of the Assembly, the Superior General ad-
dressed this challenge to the members:
"On-going formation is one of the foundation stones on which
the apostolic renewal of the Congregation rests. On-going for-
mation is not merely a question of keeping oneself abreast of
present day theological opinions, important and valuable
though that may be. It is something wider and deeper. It is
a process by which we keep ourselves open to the realities and
the needs of evangelization in a changing world" (6).
The Lines of Action of the Assembly of 1986 also took up the
matter. They stated: "The increasing development of Vincentian
studies is a very positive sign" (7). "More and more the Confreres
recognize the grave necessity for on-going formation" (8). "On-going
formation is an absolute necessity in a continually changing world
and Church" (9). The document also urged each province to develop
an on-going formation program that would embrace Vincentian
studies (10) and to encourage confreres to take advantage of what
is offered on a regional, national and international level.
At the Assembly there was a further proposal to establish a
Center for Vincentian Studies. An indicative vote was taken on the
matter. 76 favored such an institute; 33 were against it. The ques-
tion was posed: "Should this Center be international or not?" The
response was: 53 in favor of "international" and 51 in favor of "not
international". In 1988 the Superior General did propose the pos-
sibility of an international institute of SIEV, but at that time its
members did not feel capable of undertaking a project of such
dimensions.
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H. ACTIVITIES SPONSORED BY SIEV
Since its inception, SIEV has organized 2 Vincentian months:
in 1984, for the Visitors and others chosen by them; in 1987, for
those working in the formation of our own confreres. A third Vin-
centian Month is being organized for the summer of 1990, for the
Directors of the Daughters of Charity. It also arranged the Col-
loquium of 1986, on the "Christ of St. Vincent" in the context of
other 17th-century writings. The papers delivered on these occa-
sions have all appeared in Vincentiana (11) and, together with those
published by GIEV, come to more than 1700 pages.
In addition, the proposal for a History of the Congregation of
the Mission grew out of SIEV. It is now being carried forward by
Frs. Roman and Mezzadri.
The members of SIEV meet at least once a year, usually in
Paris, and are attempting to promote a number of other studies
and activities.
III. CHALLENGES FOR THE FUTURE
1. Establish more effective contact and communication with
the national and regional groups, in order to stimulate and be stimu-
lated by them and in order to coordinate studies going on various
places. Would a meeting between the members of SIEV and the edi-
tors of the various Vincentian publications be helpful for achiev-
ing this end?
2. Stimulate the translation of the works of St. Vincent by the
various language-groups, particularly into English, as well as the
translation of works about St. Vincent and the charism of the Vin-
centian Family.
3. Encourage, organize and disseminate studies for 1991, the
400th anniversary of the birth of St. Louise.
4. Compile and publish a comprehensive Vincentian bib-
liography.
5. Computerize the writings of St. Vincent and St. Louise, as
well as other materials, in order to facilitate research.
6. Promote the possibility of a Vincentian Institute or Vincen-
tian Institutes.
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IV. SOME QUESTIONS FOR DISCUSSION
Let me propose three questions to the Visitors in regard to
SIEV:
1. Are there other matters which you suggest that SIEV should
investigate , or ways in which it could further stimulate on-going
education in the Congregation?
2. Are there ways in which the various language-groups of Vi-
sitors could better stimulate Vincentian studies, as well as the avail-
ability of the writings of St. Vincent, or about him, in the diverse
languages?
3. What about an Institute for Vincentian Studies, either on
a national , or regional , or international level?
Robert P. MALONEY, C.M.
N. Edit .: The above paper of Fr. Robert P. Maloney was read by Fr. John
V. Kennedy, because F. Maloney was absent in the United States for reasons
of health.
(I) Art. 77,1.
(2) Cf. Declarations (1974), 26; Constit. (1974), 11.12.
(3) Vincent de Paul (Rome: CLV Edizioni Vincenziane, 1981) 419 pp.
(4) Art. 81 (1984): "The formation of our confreres should continue
through life and should be renewed." Cf. also, Stat. 42: "Individual Provinces,
through the help of their Formation Commission, should organize and pro-
mote both common and personal continuing formation."
(5) "It is proposed that each province or group of provinces have its
own organization for the promotion of basic studies and for making them
known (St. Vincent, St. Louise, the history of the Double Family, etc.). An
organization on the international level will have as its goal the coordina-
tion of these efforts and the communication of their results." Cf. Vincen-
tiana 1980 (4-5) 258.
(6) Richard McCullen, " A Reflection on the State of the Congregation,"





(11) For Vincentian Month 1984, cf. Vincentiana 28 (1984) 257-840. For
Vincentian Month 1987, cf. Vincentiana 31 (1987) 349.899. For Colloquium
1986, cf. Vincentiana 30 (1986) 233-408.
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CLAPVI Y LA FORMACION PERMANENTE
I. QUE ES LA CLAPVI
1. La Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas
(CLAPVI) naci6 como "Conferencia de Superiores Provinciales
Vicentinos de America Latina" el 24 de setiembre de 1971 (1). En
sus 18 anos de vida ha ido creciendo y consolidandose (2). Hoy
agrupa a 16 "Provincial" y trabaja (tiene comunidades) en 21 pai-
ses de America Latina (3). Sus 806 miembros "incorporados" tie-
nen una edad promedio de 54.68 anos (4).
2. Los prop6sitos originales de CLAPVI, recogidos en sus Esta-
tutos, apuntan a 3 objetivos generales (5):
- integrar las "Provincias" en una entidad (Conferencia) de
permanente servicio orientador, animador, renovador y coordina-
dor a nivel de AL.;
- actualizar el carisma vicentino a la luz y en el contexto de
la realidad latinoamericana;
- estimular y canalizar la cooperaci6n (de todo genero) entre
las Provincias (6).
II. NIVELES, CARACTERISTICAS Y LINEAS DE LA FORMACION
PERMANENTE (FP) DE CLAPVI
3. De estos 3 objetivos generales , los dos primeros tienen que
ver directamente con la FP , sea de las personas sea de las Pro-
vincias.
- A nivel de personas, la FP en CLAPVI busca y apoya la "reno-
vaci6n de los misioneros ". " Renovaci6n sacerdotal y Vicentina",
"Renovaci6n Espiritual ", es lo que intentaron los Ilamados Cur-
sos y algunos Encuentros.
- A nivel de Provincias la FP de CLAPVI busca y apoya la
"creaci6n de un marco referential vicentino latinoamericano". De
un modo real y efectivo CLAPVI quiere actuar - y actua - como
" mediaci6n latinoamericana " en la fijaci6n de criterios comunes
de interpretaci6n y de aplicaci6n de las disposiciones de la Iglesia
y de la Curia Generalicia , a la realidad latinoamericana (art. 5° de
los Estatutos) (7).
- A nivel congregational se ejerce tambien una cierta acci6n
formativa, de modo indirecto ciertamente , pero mucho mas que
como mero factor catalizador . CLAPVI tiene interes y se esfuerza
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porque su vision de to vicentino sea tomada en cuenta y Ilegue a
integrar el conjunto del ser y del quehacer de la Congregation de
la Mision (8).
- Otro nivel al que alcanza la FP de CLAPVI es el de la Fami-
lia Vicentina : Hijas de la Caridad y Laicos Vicentinos (9).
4. La FP que intents CLAPVI, mss ally de los contenidos, quiere
ser: Latinoamericana ( desde y para la realidad de AL), humana (que
inquiete y comprometa toda la persona , no solo lo intelectual), y
participativa . Por ello mss que el contenido tematico (que lo cuida
con esmero), se preocupa de generar un espiritu.
Entiende que no hay Formation sin Information (de alguna
clase ), pero no privilegia la Information . Mas que cntregar un
bagaje de conocimientos (a los misioneros ) o de soluciones globa-
les (a las Provincial ), pretende inspirar e impulsar inquietudes y
cambios.
5. Con la participation activa (protagonica) (10), se tiene muy
en cuenta el que esta FP sea concreta (=de aplicacion , operativa,
"aterrizada " en conclusiones ) y sea " aperturista" (= abierta a y
abridora de nuevos y mayores horizontes). Se busca superar el
"provincialismo" - quc significa aislamiento y estrechez de miras,
en los que aun nos movemos. Se propicia hacer "salir" de la pro-
pia Provincia, articulando a los misioneros entre si y entre si a
las Provincias: que nos conozcamos y se conozcan los otros "pai-
ses hermanos" del Continente. (De aqui el deseo, muchas veces
realizado, de que los Encuentros do FP sean masivos y en Provin-
cias distintas ); el deseo , muchas veces reali zado , de que los Encuen-
tros de Formation lean masivos y rotativos (en Provincias dife-
rentes) (11).
6. Los nucleos tematicos de la FP en CLAPVI son "lo vicentino"
y "la Mision". En torno a ellos giran las lineas de fuerza que verte-
bran esta formation y aglutinan, dandoles unidad y sentido, los
demas topicos que pueden interesar a las Provincias y a los misio-
neros (como la Teologia de la Liberation, las Comunidades Ecle-
siales de Base y los Ministerios , la Nueva Evangelization , etc.) (12).
Estas lineas de fuerza son , siempre en el contexto y desde las preo-
cupaciones de America Latina y siempre con fines operativos: el
conocimiento de S. Vicente , el conocimiento de la Congregation y
de las Provincias (13), el asesoramiento de los Movimicntos Vicen-
tinos Laicos, la evangelization de los pobres, las Misiones y la Pas-




7. Los medios principales de que se vale CLAPVI para lograr
sus prop6sitos de FP son: CURSOS, ENCUENTROS, ASAMBLEAS
y la REVISTA. Los cuatro estan prescritos por los Estatutos (15),
siendo quizas el mas conocido - por su difusion, frecuencia e inte-
res - la Revista (16). Hay y se estimulan otros muchos medios, pero
no son tan conocidos sobre todo por "las bases" y afuera. Me refiero
al intercambio de Boletines Provinciales, que nos permiten seguir
y aprovechar las experiencias de vida de las Provincias; y a las Cir-
culares y diversas comunicaciones del Presidente y Secretario Eje-
cutivo, que generan correspondencia y llenan los vacios entre los
Encuentros y las Asambleas.
8. La REVISTA llega a todas las casas de las Provincias de la
Conferencia y a muchas otras Provincias C.M. (17). Sale cuatrimes-
tralmente y su tiraje actual es de 660 ejemplares (18). A la fecha
se han editado 63 numeros (19). En sus 5.868 pgs. se ofrecc un rico
material distribuido en secciones (20). Todo un tesoro de
informaci6n-formaci6n que, ademas de otros temas, encierra, resu-
midas, la historia y vida de cada Provincia de AL., sus experien-
cias (en Pastoral, Formation, etc.) y sus inquitudes. El mismo pro-
cesamiento de la Revista - que debe ser hecha, en su parte princi-
pal, por las Provincias, rotativamente -, es ya una manera de for-
maci6n por las exigencias que implica (de investigation , colabora-
cion, etc.).
9. Los CURSOS (de renovaci6n personal, principalmente) y los
ENCUENTROS (principalmente de vinculacion y orientation de las
Provincias), se supone que son - deben ser - el "tiempo fuerte"
de la FP de CLAPVI. Requeridos por los Estatutos (art. 5°), se los
planifica cada 3 anos en las Asambleas Generates. En los 6 prime-
ros anos de vida de estos Cursos-Encuentros (1974-79), se tuvieron
2 anualmente (21). Desde 1980 se viene celebrando un Encuentro
anual y, cada tres anos, una Asamblea General (22).
10. Los CURSOS se tuvieron siempre, por razones practicas,
en Colombia (23). Su duration fue entre 4 y 6 semanas. Participa-
ron en total 77 misioneros. Realizados en lugares acogedores, en
fraternal y enriquecedora convivencia, con temas de interes y
ponentes de exception, los participantes elogiaron y recomenda-
ron, cads vez, los Cursos. Contrastan con estos fervorosos "testi-
monios de fin de Curso", los obsticulos e interrogantes que siem-
pre les precedieron. Dificultades de los Visitadores para enviar
misioneros al Curso, SOS angustiosos del Secretario Ejecutivo orga-
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nizador de los mismos , elogios de los participantes ... Esa fue cada
vez la suerte de los 6 Cursos , hasta que se suprimieron o, mejor,
dejaron de organizarse.
11. Los ENCUENTROS, con no menos de 10 dias de duraci6n
y en paises distintos , fueron " talleres de trabajo" (mas que Con-
gresos , como a veces se los llam6 ) (24). Trataron temas de interes
para las Provincias, la Congregaci6n y la Familia Vicentina . Del total
de 12 Encuentros , fueron : 3 de Pastoral Rural y Misiones Popula-
res; 3 de Promoci6n Vocacional y Formaci6n de los Nuestros; 4 de
Estudios Vicentinos ; 2 de Movimientos Laicos Vicentinos y Aseso-
res.
Muchos de estos temas estan recogidos en la Revista (25).
Por el interes de los temas y por pedirlo los Estatutos, los
Encuentros fueron siempre abiertos (a las Hermanas , los Laicos
Vicentinos y/o los laicos y religiosos con espiritu vicentino). Hay
que decir que, sobre todo por parte de las Hermanas , la participa-
ci6n fue muy grande (26). De los Encuentros hay que hacer resal-
tar tambien : su ambiente de oraci6n y de comuni6n fraterna, la par-
ticipaci6n y el trabajo , intensos y con calidez humana , su inserci6n
en la realidad latinoamericana y la insistencia vicentina por los
pobres . Los Encuentros terminan siempre formulando y aprobando
"conclusiones" (que a veces son Documentos-gula como el Manual
de Misiones Populares y la Ratio Formationis del Scminario Mayor
C.M. (para use CLAPVI, es decir , adaptada a la realidad de Ame-
rica Latina).
Entre los 12 Encuentros tenidos han participado unos 325
niisioneros.
12. Las ASAMBLEAS GENERALES, ademis de ser una estruc-
tura administrativa , son una importante y decisiva instancia de FP.
Cuando se refine ( 27), canto o mas que dedicarse a cumplir con sus
atribuciones en relaci6n con CLAPVI (como entidad) (28), se con-
vierte en encuentro de evaluaci6n y animaci6n de cuanto atane a
las Provincias (evangelizaci6n de Jos pobres , misiones , formaci6n,
etc.), y de orientaci6n (29). Como, por otra parte , estas Asambleas
vienen coincidiendo , desde 1980 , con las Asambleas Generales y
Reuniones de Visitadores C.M., aquellas se convierten en encuen-
tros de evaluacion y orientaci6n para las Provincias sobre los temas
y objetivos de estas (30).
En todos los pianos - de direcci6n en CLAPVI, de orientaci6n
para las Provincias y de aporte a la C.M . -, las 7 Asambleas Gene-
rales CLAPVI (de 1973 a 1989 ), han sido de gran valor . Entre todos
y por muchos motivos , la de 1977 en Mexico fue, sin duda, la mejor
(y modelo a seguir).
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13. Resumiendo lo expuesto sobre Cursos, Encuentros y Asam-
bleas Generales , en estos 18 anos de vida se han tenido 25 reunio-
nes a nivel latinoamericano (31), (de las cuales 21 en AL. y 3 en
Roma). Las 21 de AL se han tenido en 9 paises distintos (32),
habiendo participado , por lo menos , 452 misioncros, lo que equi-
vale al 58 % del total de los Padres y Hermanos de las "Pro-
vincias" (33).
IV. REAL IZAC/ONES Y EVALVAC ION
14. Si "los numeros cantan ", los 63 numeros de la Revista, los
6 Cursos , los 12 Encuentros y las 7 Asambleas Generales, deben
decir algo en favor del esfuerzo CLAPVI por la FP . Algo debe signi-
ficar tambien el que mas de la mitad del personal " incorporado"
de las Provincias haya participado en una u otra de las reuniones
CLAPVI.
Son sin duda REALIZACIONES. ZPero son todas las que se
pudieron y debieron hater? Incluso sobre las hechas shay acepta-
cion general o mayoritaria? Y to que es aun mas importante, than
Ilegado a "las bases "? .,Han influido y cuanto en la vida de los misio-
neros y de las Provincias ? LCual es to EVALUACION que se hace
de la FP que se ha intentado ? (Como es apreciada la misma
CLAPVI?
15. Con una Encuesta a las Provincias (en sus Visitadores) se
intento conocer la respuesta a todos estos y otras interrogantes.
Con las reservas propias de toda Encuesta (34) y teniendo presen-
tee las REALIZACIONES consignadas, esta es su evaluation (hecha
sobre la base de 14 respuestas de 15 enviadas).
16. En general:
1. Entre Poco , Bastante y Mucho , 9 visitadores dicen quc "el
interes que suscita (en sus Provincias ) cuanto se refiere a CLAPVI"
es Bastante ; 4 dicen que Poco (35); 1 que Mucho.
2. Entre Mal, Regular , Bien y Muy Bien , " cl trabajo de FP lle-
vado a cabo por CLAPVI", parece Regular a 3 ; Bien a 8; y Muy Bien
a 2. Otro califica con Muy Bien los Cursos y con Regular los
Encuentros.
3. %Se tienen en cuenta las conclusiones y los documentos de
las Asambleas y los Encuentros ( por ejemplo el Manual de Misio-
nes y la Ratio de la Formation de los Nuestros adaptada en
Mexico?)" Entre las tres posibles respuestas, los visitadores dicen:
Poco, 5; Bastante, 7; Mucho, 2.
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Y forzando aun mis la respuesta
- 9 Visitadores dicen que Algunos de estos documentos y/o
conclusiones son estudiados "a nivel de Provincia"; 4 dicen que NO;
I' Si.
- 10 Visitadores dicen que SI se los tiene en cuenta "a la hora
de hacer algun proyecto misionero o de Formation de los Nues-
tros; 3 dicen que NO; y uno que solo Alguno (de los documentos).
17. En particular:
1. Sobre la Revista: Ilega a casi todas las casas , aunque solo
45 tienen la coleccion completa . Se la valoriza BASTANTE en 10
Provincias; POCO en 2; y MUCHO en otras 2.
En 12 Provincias se la usa en Jornadas, Semanas, etc. de For-
macion. Solo un Visitador dice que no se la usa, y otro que no
sabe... .
En cuanto a si los misioneros la leen y hojean : 10 Visitadores
aseguran que la hojean todos o casi todos ; y 2 que solo unos pocos.
No se pronuncian 2 Visitadores.
Por los porcentajes dados, en 12 provincias leen la Revista el
43% de sus misioneros . En una Provincia la leen " muy pocos" (36).
De otra , no se proporcionan datos.
2. Sobre los Cursos y los Encuentros, la pregunta central de
la Encuesta era: "De algun modo (relatos, Informes, etc. en el Bole-
tin de to Provincia , Reuniones, etc.), Lse dejo sentir la influencia
de esos Cursos y Encuentros? SI:/NO/ALGO". Se respondio:
- Sobre los CURSOS: SI, 7 Visitadores; ALGO, 5; NO, 1 (37).
No se pronuncia, 1.
- Sobre los ENCUENTROS: SI, 4; ALGO, 9; no lo sabe, 1 (38).
3. En relation con otro tipo de comunicaciones (Cartas Abier-
tas, Circulares y Cartas del Secretaro Ejecutivo, etc.), los Visita-
dores aseguran que Ilegaron a "las bases", pero sin que estas, en
general , acusaran recibo , (Lporque no se les pedia , como hace obser-
var un Visitador?).
V. A MODO DE CONCLUSION GENERAL
18. Decididamente CLAPVI y su objetivo numero uno, la FP,
son un logro de la Congregation en esta parte del mundo. Pero con
sus 18 anos apenas empieza su mayoria de edad. Son muchas mas
las cosas que se esperan de CLAPVI y muchas mas las que puede
hacer como "entidad de permanente servicio orientador, animador
y coordinador" (art. 1 ° de los Estatutos). Pero para ello habra que
clarificar mas los diferentes niveles de su FP y precisar mas sus
lineas de action: que es lo que se pretende en cada caso. Sobre todo
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las Provincias tendran que brindarle un mas activo y generoso
apoyo, empezando por incluirla en sus Normas Provinciales y, sus
actividades , en el Proyecto Provincial de Trabajo de cada ano.
19. Por parte de las Provincias se impone una mayor toma de
conciencia de la importancia de CLAPVI y una mas decidida option
por ella . Ideas e iniciativas pueden tenerse y darse muchas, pero
hay que dar tambien tiempo , trabajo y, especialmente , misioneros
que colaboren y participen en los diferentes planes cada ano. Si
no fracasaran como fracaso el intento de contar con un " equipo
de reflexion" (que fuera como la " materia gris " de CLAPVI), con
un "Banco de Expertos " (para ayudar temporalmente en la For-
macion , las misiones , los Movimientos Laicos Vicentinos, Retiros,
etc.). Y como fracasaron los "Cursos de renovation personal" y el
intento de realizar Encuentros Zonales (Norte y Sur).
20. "Creo que a nivel latinoamericano se ha ido ganando
terreno y de un desconocimiento o indiferencia con respecto a
CLAPVI, hoy se la conoce en la Familia Vicentina y se la estima
y valora ...". Es la opinion del Secretario Ejecutivo , que hago mia.
Antonio EDUAYEN, C.M.
NOTAS
(1) El cambio de nombre se hizo al ano siguiente por no correspon-
der al espiritu de lo que se queria y por no ser del agrado de "las bases"
(Carta del Secretario Ejecutivo P. Luis J. Rojas, en 1972, al Presidente Luis
A. Mojica). Al decir del P. Alvaro Panqueva (2° Presidente) "el pecado origi-
nal" de la Conferencia fue haber nacido con ese nombre . Su cambio marco
desde el principio su rumbo y sus actividades.
CLAPVI fue concebida por el P. Luis A. Mojica en la Asamblea Gene-
ral C.M . de 1969, al ver la desunion - "escasamente nos conociamos" -
de las Provincias de AL frente a la union - " bloques compactos" - de las
Provincias anglofonas y de Espana , principalmente . Desunidos no era
mucho lo que podiamos hacer y aportar a la Congregation , cuando preci-
samente, por nuestra condition latinoamericana - casi la misma realidad
y la misma mentalidad -, tanto podiamos y debiamos hacer y aportar a
su renovation . El SG P. Richardson bendijo y apoyo la idea.
Su gestation maduro y fue realidad en la reunion de Visitadores de
las "Provincias de origen hispano" (Cuba, Mexico, Peru , Puerto Rico y Vene-
zuela ) ( Caracas, 1971). Con el apoyo decidido del Visitador de Venezuela,
P. Luis Vela, el P. Mojica pudo it a exponer alli su idea, la que fue calurosa-
mente acogida y convertida en proyecto a realizarse en Bogota , en una reu-
nion ampliada de Visitadores de AL.
Fue en esta reunion de Visitadores (Santardecito : 20-24.09.1971) donde
nacio CLAPVI. "Acudieron los Provinciales de Venezuela (P. Luis Vela), Ecua-
dor (P. Jorge Rivadeneira), Argentina (P. Ventura Sarasola), Chile (P. Roberto
Schwane ), Peru (P. Marciano Rodriguez ), Puerto Rico ( P. Tomas Gascue) y
los PP . Columbiano Nunez y Godofredo Recinos, como Delegados de los
Visitadores de Mexico y de Centroamerica, respectivamente , quienes en com-
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pania del anfitrion P. Luis A. Mojica y presididos por el P. Vicario Gene-
ral P. Rafael Sainz , estuvieron en Tranquilandia ... cercano a Bogota, del 21
al 24 de ,ctiembre...". (P. Luis J. Rojas ). Invitado , actuo de secretario el P.
l enelun Castillo.
(2) A las nueve (9) Provincias Fundadoras se fueron agregando sucesi-
vamente : en 1972 : Costa Rica (VP. P. Egbert Brown ); Panama ("Mision (sic)
de la Provincia USA-Or ., Visitador P. John Nugent);
en 1974 : Rio, Curitiba y Fortaleza . ( Por gestiones del P. Panqueva y el
apoyo del Vis. De Rio, P. Elias Chavez).
en 1977 : Cuba ( Visitador P. Alfre do Enriquez);
en 1987 : Honduras (" Mision ( sic) de la Prov . de Barcelona . Adherente,
P. Antonio Quetglas).
(3) De un total de 34 paises independientes ( incluidos los 21 de Ame-
rica Central ). Por razones practicas , en este trabajo se denomina " Provin-
cias" la VP de Costa Rica y los colectivos de casas de USA-OR en Panama
( 8 casas) y de Barcelona en Honduras (7 casas).
(4) Segtin el Catalogo C.M. de 1989, la realidad cstadistica de las Pro-
vincias CLAPVI , es la siguiente (para los datos que aqui y ahora interesan:
a)




Am. Central 3(l) 33 03 00 36 49
Argentina 3 47 01 00 48 55
Brasil: Rio 1 93 11 01 105 59.9
Brasil: Curitiba 1 67 03 02 72 47.2
Brasil : Fortaleza 1 42 00 05 47 56.40
Chile 1 18 00 00 18 57.84
Colombia 2 92 13 08 113 53
Cuba 1 10 00 00 10 52.6
Ecuador 1 22 00 01 23 60.43
Mexico 1 67 06 10 83 49.57
Peru 1 57 03 00 60 56.6
Puerto Rico 3 57 01 01 59 50.02
Venezuela 1 73 03 00 76 56.45
Costa Rica 1 12 02 00 14 57
Honduras 1 17 01 00 18 58
Panama 1 24 00 00 24 56
16 21 731 47 28 806 54.68 (2)
( 1) a Prov . de America Central tiene casas tambicn en Panama.
(2) Esta EM disminuycndo cada ano ( en vez de aumcntar), por
el increment() de j6venes incorporados y el fallecimiento de los misio-
ncn s anciain
b) REGIONES de CLAPVI, segOn se agrupe a sus Provincias ... .
1. por su origen y/o componente mayorilario:
- "Nativas" (5, en I 1 paises): Am. Central, Argentina, Chile, Colom-
bia, Ecuador.
- "Espanolas" (6 en 8 paises): Cuba, Honduras, Mexico, Peru, Puerto
Rico, Venezuela.
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- "Brasileiias" (3 en I pals): Curitiba, Fortaleza y Rio.
- "Alemana" ( I en I pals ): Costa Rica.
- "USA" (1 en I pals): PanamA.
2. por su historia y geografia
1. Mexico/America Central (incluido el Caribe): 7 Prov. en I I paises
2. Palses Bolivarianos : 4 Prov. en 5 paises
3. Cono (Zona) Sur (con Brasil ): 5 Prov. en 5 paises
3. por razones geocldpvicas (viajes, etc.):
1. Zona NORTE: 11 Prov. (=I+ 2 del item 2.)
2. Zona SUR: 5 Provincias.
(5) "Los Padres Fundadores" discutieron y aprobaron nueve (9) Con-
clusiones con las que, posteriormente, elaboraron el primer Relamento de
la Conferencia. Este Reglamento se transformo despues en los actuales Esta-
tutos, tras varias modificaciones en sucesivas Asambleas Generalcs.
El primer Reglamento (1973) se transform6 en Estatutos en 1977
(Mexico), dejandose su aprobacion para la AG de 1980 (Roma). Pero no hubo
oportunidad... En 1983, sobre la base de 2 provectos de Estatutos, presen-
tados por Argentina y Curitiba, se elaboro un Proyecto de Estatutos (con
la Introducci6n Historica del de Argentina (Sarasola) y el texto del de Curi-
tiba (Biernaski). Con un voto de confianza se confio la elaboracion final de
los Estatutos a una Comision de Redaction. Su aprobacion se hizo en la
Asamblea General CLAPVI (BogotA, 1983), con las firmas del Superior Gene-
ral y los Visitadores de las "Provincial" de AL.
En su ultima Asamblea General (Rio, 1989) se han propuesto y apro-
bado varias modificaciones. Es curioso observar que asi como hay siem-
pre algo que modificar en los aspectos organizativos de la Conferencia, sus
objetivos permanecen intocables dcsde 1971 (Conclusiones).
(6) Los cuatro Objetivos del Primer Reglamento se desglosan en los
actuales Estatutos (art. 5) en un Objetivo General - "actualizar el carisma
de S. Vicente..." - v nueve objetivos especificos. siete de los cuales se refie-
ren a la FP sea de los misioneros sea de las Provincias.
(7) Entran en esta action formativa, por ejemplo y por citar los casos
mAs recientes, el Manual de Misiones Populares (Colombia, 1987) y la Ratio
Formationis CLAPVI del Seminario Mayor (Mexico, 1988), documentos estu-
diados y aprobados a la luz y en el contexto de la realidad de AL.
(8) ConvendrA recordar al respecto que CLAPVI nacio como respuesta
a la necesidad sentida de aportar mAs eficazmente a la renovaci6n que a
la sazon buscaba la Congregacion (Asamblea General 1968.69). (Cfr. (1)).
Visualizando el gran aporte que AL podia brindar a la C.M., el SG. P.
Richardson se convirti6 en el gran animador de CLAPVI. Nacida y, ya en
acci6n, la sigui6 animando . empujAndola a proyectarse congregacionamente,
sobre todo con vistas a la AG de 1980. CLAPVI, Ic dijo en Mexico 1977, debia
Ilevar a ella "una voz de esperanza", "una sucrte de 'voz de la juventud'
de la Congregaci6n". Parecido apoyo ha recibido, desde 1980, del SG P.
Richard McCullen , presence siempre en nuestros Encuentros y Asambleas,
con un saludo-mensaje cuando no pudo hacerlo personalmente o por medio
de algun Asistente Representante.
"CLAPVI ha sido siempre pionero en todo lo de la C.M., por ejemplo,
el estudio de la Ratio que se hizo a pocos meses de publicada...Igualmente
siguiendo las conclusiones de BogotA-83, se dedic6 a estudiar los temas alli
tratados de Misiones, Formaci6n, Laicos...Con motivo de los Centenarios
vicentinos profundizo el carisma vicentino y desperto interes en la Fami-
lia Vicentina ..." (SE. P. Alvaro Quevedo).
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Los Cursos CLAPVI de Renovacic5n son los precursores de los Cursos
C.M. de Renovacibn que se vienen teniendo en Paris.
La Reunion-Asamblea de Visitadores CLAPVI (Mexico, 1977), en la que
participaron el superior General con su Consejo, es la antecesora de las Reu-
niones C.M. de Visitadores. Reafirm6 en el P. Richardson su idea de Ilevar
a Cabo reuniones intermedias de visitadores, previas a las AG., para eva-
luar lo realizado de la anterior y preparar la siguiente.
(9) Los Encuentros CLAPVI est9n abiertos a las Hermanas y a los Lai-
cos Vicentinos. En algunos Encuentros fueron ellas v ellos las ma's nume-
rosos y entusiastas; en otros - ;,por el tema? Lpor la organizaci6n? ;,por
? -, casi no participaron o no participaron en absoluto. Sobre todo las
Hermanas que, a partir de 1983, reducen su asistencia, cada vez m2s, a un
pequeno grupo representativo del pals anfitri6n del Encuentro.
(10) El protagonismo es la condici6n y la exigencia de la FP en CLAPVI
tanto para los Encuentros como para la Revista. Las Provincias tienen que
correr con las ponencias de los Encuentros, que at desarrollarse tipo taller
y con un programa de fuerte trabajo, demandan gran participaci6n. En rela-
ci6n con la Revista, las Provincias tienen a su cargo suministrar el material
base del nt mero que, rotativamente, les corresponde. Treintaytres (33) nume-
ros se hicieron asi. Todo esto obliga a estudiar, investigar, dialogar y exigirse.
(11) Entra en este proposito el rotar lo m's posible el lugar de la cede
del Encuentro, pues es objetivo CLAPVI ofrecer a los misioneros la opor-
tunidad de conocer nuevos "paises hermanos": sus costumbres, sus luga-
res, sus realizaciones. Al respecto los 12 Encuentros celebrados (1975-1988)
se tuvieron en 9 paises diferentes (heneficiando a unos 325 misioneros).
(12) Los Indices anuales de la Revista muestran la gran variedad de
temas entregados. Pero todos ellos - scan noticias, articulos, experiencias,
libros reeensados, etc. -, siempre en relaci6n con "lo vicentino" y con "Ia
misi6n".
(13) En 33 numeros "a cargo de" las Provincias, estas han contado su
historia y han hecho llegar a las demis sus experiencias, inquietudes, rea-
lizaciones, fracasos y necesidades.
(14) De los 12 Encuentros , 4 fucron de "Estudios Vicentinos", 3 de
Misiones y Pastoral Rural, 3 de Formaci6n de los Nuestros y Promoci6n
Vocacional , 2 de Movimientos Vicentinos Laicos y Asesores.
(15) Arts. 5 h), i); 13-17; 25,e).
(16) La Revista naci6 como Boletin por iniciativa de su primer Secre-
tario P. Luis J. Rojas, en respuesta a las peticiones que le hicieran muchos
misioneros (en su gira promotora de CLAPVI por todas las Provincias y casi
todas sus casas (20.02 a 22.12 de 1972). Apareci6 (setiembre de 1973), en
el 2° aniversario de la fundaci6n de CLAPVI, Como homenaje y como signo
y medio de su crecirniento.
(17) y (18) A trav6s de sus Visitadores, la C.M. pick 219 ejemplares y
las Hermanas 331. Hay suscripciones de grupos de Voluntarias de Colom-
bia y de algunas personas relacionadas con nosotros: 45 ejemplares. Por
canje y cortesia: 55 ejemplares...La suscripci6n anual es de US$ 10.00. gPor
el costo de la vida y el precio del dolar? las suscripciones han disminuido
este ar o..., dice el SE. P. Alvaro Quevedo.
(19) Con el nombre de BOLETIN el P. Luis J. Rojas edit6 los numeros
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I a 27 (1973-1980, con 1898 pgs.). Como Revista, el P. Alvaro Quevedo los
numeros 28 a 63 (3970 pgs.).
(20) Los 27 primeros numeros presentan el material en SECCIONES
(5 a partir del n° 4, a saber: Notas del Momento, Formativa, Informativa,
Foro de Lectores, Bibliografia). Desde el n° 28 el material es presentado
sin secciones, bajo el epfgrafe general de CONTENIDO o SUMARIO.
Los 63 numeros editados pueden ser clasificados en 4 grupos, aten-
diendo a su elaboracion y contenido principal (no exclusivo):
1° "generales ", con temas (articulos) varios, escritos por correspon-
sales tambien varios (ocasionales ). Son los n° 1, 2, 3, 17.
2° "a cargo de las Provincias", orque, en su mayor parte, esas Revistas
hjan sido escritas por misioneros de eras Provincias y tratan de los asun-
tos de las mismas . Son 33 numeros:
America Central: los n° 19 y 36
Argentina 5, 20 y 40
Brasil 15 y 31
Chile 6, 21 y 42
Colombia 7, 23 y 39
Mexico 8, 25 y 44
Peru 9, 27 y 54
Puerto Rico 10 y 55
Ecuador 4, 16 y 34
Venezuela 13, 30 y 35
Costa Rica 14, 24 y 43
Panama 12, 26 y 47
3° Tematicos (monograficos) libres: 09
28-29: La Medalla Milagrosa (apariciones, etc. de)
51 Teologia de la Liberaci6n
52 Presencia de Maria en America Latina
53 Maria en AL. AG 86 (CLAPVI y CM)
58 Santos y Beatos de la Congregacion de la Misi6n
59 Santas y Beatas de las Hijas de la Caridad
61 Medellin (y la Nueva Evangelizacion)
62-63: Hacia el V Centenario de la Evangelizaci6n de AL.
4° Tematicos (con el "material" de Encuentros y AG-CLAPVI: 16)
11 Encuentro (1976) de Pastoral Vocacional y Form. de los
Ntros.
18 II Asamblea Ordinaria CLAPVI (Mexico 1977
22 Encuentro (1978) de Asesores de Asociaciones Seglares
Vicen.
32 Encuentro (1981): Carisma y Espiritualidad Vicentina
33 Encuentro (1981): Carisma y Espiritualidad Vicentina
37 Encuentro (1982): Actualizaci6n de ]as Const. y Estat. en AL.
38 IV Asamblea Ordinaria CLAPVI (Bogota, 1983)
41 Encuentro (1983): SV y la Vida Vicentina en AL
45-46: Encuentro (1984): sobre Misiones Populares
48-49: Encuentro (1985): Laicos y Movimientos Laicos Vicentinos.
48-49: Encuentro (1985): Laicos y Movimientos Laicos Vicentinos.
50 Encuentro (1986): sobre la Formacion de los Nuestros.
56-57: Misiones Populares (y Manual de Misiones). Encuentro (1987)
60 Encuentro (1988): sobre la Formacion de los Nuestros.
(21) Estas reuniones interprovinciales a nivel latinoamericano fueron
cada ai o, un Curso y un Encuentro o Asamblea General.
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(22) Cfr. nota (31).
(23) Los Cursos exigian una laboriosa preparation (local, profesores,
etc.), y tenian muy escasa respuesta . El Secretario Ejecutivo organizador
sufria la angustia de no saber, casi hasta la fecha de inicio del Curso, cuan-
tos misioneros habrian de participar. Varias veces cstuvieron a punto do
ser suspendidos. Pensados inicialmente para 20 o 25 "cursillistas", conta-
ron con un promedio de 13. Sus testimonios , recogidos al termino de cada
Curso, en la evaluation y en una Carta Abierta, fueron siempre positivos
y recomendatorios. Estos Cursos fueron sin duda un gran merito del P. Luis
J. Rojas, que puso en su realization lo mejor de si mismo y de su amor a
la CM y a CLAPVI. En 1982 "se quiso hacer un nuevo curso de renovacion
espiritual vicentina, pero por falta de quorum se tuvo que suprimir" (P.
Alvaro Quevedo en " Historia de CLAPVI" (1980.89).
CURSOS ("de renovacion sacerdotal y vicentina"):
1° 1974 (23.06-05.08): POPAYAN 12 participantes de 7 Provincias
2° 1975 (29.09-09.11): MEDELLIN 11 participantes de 6 Provincias
3° 1976 (19.09-30.10): MEDELLIN I1 participantes de 7 Provincias
4° 1977 (24.04-28.05): MEDELLIN 14 participantes de 7 Provincias
5° 1978 (30.09-10.11): MEDELLIN 16 participantes de 8 Provincias
6° 1979 (30.09-31.10): MEDELLIN 13 participantes de 9 Provincias.
(24) ENCUENTROS: (Semanas ( sic), Congresos ), 12: 8 generales , 4 zonales.
FECHA LUGAR TEMA PARTICIPANTES
1° 1975 (02 .02-04.03y.
CHIRIQUI (Panama)
Pastoral Rural 62 (15 PP.)
2° 1976 (25-31.01): BOGOTA Past .Vocac. y Form . de
Ios Ntros.
28 PP.
3° 1978 (11-20.12). CARACAS Asesores de Asoc.
Seglares Vicent.
II PP.
1981 (21-21 .07): CURITIBA



















4° 1984 (15-24): SANTIAGO MISIONES POPULARES 50. 38 PP.
5° 1985 (04-11.08): LIMA LAICOS', MOVIM.
IAICOS \'ICENT.
69. 38 PP.
6° 1986 ( 26.01-02 .02): QUITO FOKMACION DE LOS
NUESTROS




MISIONES POPULARES 46, 26 PP.
8° 1988 (20-31.08): MEXICO Ft1RMACION DE LOS
NIFSTROS
38, 30 PP+ID+7S
El Encuentro de 1979 debio haberse tenido en Lima sobre Promotores
Vocacionales y Formadores de los Nuestros. Se suspcndiu porque las
Provincias parecieren no poder enviar participantes, segiln Encuesta
previamente hecha. El tema tuvo que esperar hasta 1986, en Quito. El nuevo
Secretario Ejecutivo P.A. Quevedo, que asumio en 1980, trajo ideas
nucvas...Por varios motivos planifico para 1981 dos Encuentros; uno para
la Zona Norte y otro para la zona o Cono Sur. Siendo el ano del IV
Centenario del nacimiento de San Vicente se les quiso dar el caracter de
Semana de Estudios Vicentinos (al estilo de las de Salamanca). La respuesta
fue muy buena, con una participation de 202 "semanistas" en Curitiba y
78 en Chiriqui. La nueva experiencia - semanas anuales distintas para las
Zonas N. y S. - no prospero. En 1982 solo se pudo realizar la Semana de
la Zona Norte (con 61 participantes); la de la Zona Sur, quc correspondia
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tenerse en Buenos Aires, tuvo que postergarse (por la visita del Papa que
concentr6 esfuerzos), hasta 1983. En 1983 fue la Zona Norte la que se quedo
sin Semana. En 1984, en el Encuentro de Santiago de Chile sobre el tema
- de interes general - de las Misiones Populares, se volvid a) proyecto
de un solo Encuentro anual para toda la CLAPVI. El Encuentro de 1987,
en Tierradentro, estuvo precedido por otro en Bogota: COMLA-3 (Terser
Congreso Misionero Latinoamericano).
(25) Cfr. nota (20).
(26) Cfr. nota (9). La magnifica respuesta initial de las Hermanas se
da tambien en relaci6n la Revista, que Ilega a 331 casas. "El Manual de
Misiones ha sido muy bien acogido y se lo utiliza. Por ejemplo las HH.
misioneras de la Prov. de Cali, deben tenor el Manual, que estudian antes
de it a misiones" (P.A. Quevedo).
(27) ASAMBLEAS GENERALES CLAPVI
1 - 1' Extraordinaria 1973 (27. 11-01.12) Buenos Aires
2- 1' Ordinaria 1974 (13- 14.08) Roma
3 - 2' Ordinaria 1977 (07- 13.11) Mexico
4- 3' Ordinaria 1980 (12-14.06) Roma
5-41 Ordinaria 1983 (07-10 . 01) Bogota
6-51 Ordinaria 1986 (15 - 17.06) Roma
7-6* Ordinaria 1989 (29 . 06-01.07) Rio.
Se cit6 a Asamblea Extraordinaria en Buenos Aires, aprovechando la
invitaci6n cursada a los Visitadores Para celebrar el Centenario de la Casa
de Lujan. Se trataron asuntos del Reglamento, el Boletin, Cursos y
Encuentros...Y "la imagen autentica del misionero C.M. en America Latina",
que el Secretario Ejecutivo P. Luis J. Rojas habia formulado despues de
recoger las ideas y experiencias de los cohermanos durante su viaje de visita
por las casas CLAPVI. Por su preparacibn, duration y desarrollo, la AG do
Mexico result6 ser una Gran Asamblea; cont6 ademas con la presencia del
Superior General, del Vicario General, de dos Asistentes y del Secretario
General. Las demas AG resultaron siempre cortas de tiempo y poco
evaluativas de la vida de CLAPVI (sur ser y actividades).
(28) El art. 16 le senala 10 atribuciones.
(29) "Las orientaciones de las Asambleas Generales de CLAPVI deberan
ser Ilevadas a la practica por las Provincias o Viceprovincias a traves do
lo que se determine en los respectivos consejos provinciales o
viceprovinciales" (Art. 17).
(30) En relation con las Asambleas Generales y Reuniones de
Visitadores C.M., los Visitadores de CLAPVI evaluan directamente las lineas
de acci6n de sus Provincias y solo como resultado, por contraste, infieren
orientaciones con vistas a las primeras. No buscan ser ni intentan
presentarse como "bloque de presi6n".
(31) Cfr. notas (23), (24) y (27).
(32) PAISES de AL. en los que CLAPVI tuvo reuniones) + 3 en Roma.
Colombia 9 (=6 Cursos+2 Encuentros+ I AG, 1983)
Mexico 2 (=Encuentro+l AG, 1977)
Venezuela 2 (=2 Encuentros)
Argentina 2 (= I Encuentro+ lAG Extraordinaria, 1973)
Panama 2 (=2 Encuentros)
Brasil 2 (= I Encuentro+ IAG, 1989)
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Chile I (=1 Encuentro)
Ecuador I (=1 Encuentro)
Peru 1 (= I Encuentro)
(33) Incluidos los Visitadores en las AG, con un total de 56, (algunos
repetidos, sin duda). Pero sin contar los misioneros que, comp Delegados
a la AG/CM, participaron en 3 Asambleas CLAPVI en Roma, (unos 45 PP.).
(34) La Encuesta sobre la Formacion Permanents de CLAPVI se envio
a 15 de las 16 "Provincias" CLAPVI. No se envio a CUBA. Sobre las
respuestas recihidas hay que observar, en merito a la objetividad, que:
1. Solo dos de los Visitadores dicen haber respondido "con e) Consejo
Provincial". Sin duda los Visitadores tienen una vision bastante Clara de
lo que pasa en sus Provincias, pero las respuestas no podrian ser tomadas
Como "respuestas de las Provincias".
2. Varios Visitadores dicen que es "dificil responder con precision
porque no encuentran datos suficientes". De hecho las cifras que dan sobre
algunos items verificables, no responden a la realidad.
3. Lo que las respuestas tabuladas arrojan hay que considerarlo mas
Como una aproxirnacion a la realidad que Como una evaluacion objetiva
de la misma en las Provincias.
(35) Lo curioso es que entre estas 4 Provincias estan Colombia y Rio,
a quicnes CLAPVI debe tanto.
(36) "Me da la impresion de que son pocos los que la leen en la C.M.
En cambio me parece que las HH. la esperan con mas entusiasmo y la hacen
objeto de su lecura...En alguna Provincia alguna vez tuve la grata sorpresa
de que el mes de preparaci6n de las HH. (a la Renovacion) la hacian
utilizando articulos de la Revista..." (P.A. Quevedo).
(37) "En los CURSOS (en los cuales ayude con alguna clase) siempre
lamente la poca asistencia, pues eran muy buenos..." (A. Quevedo).
(38) "Los ENCUENTROS ban sido todo un exito, porque dio cabida
a las HH. y a los laicos vicentinos. Uni6 mas a la Familia Vicentina...Creo
que los Encuentros sobre MISIONES y FORMACION estan influyendo
posit ivamcntc.
PRESIDENTES (Visitadores) de CLAPVI
1° P. Luis Antonio Mojica (Colombia) 1971-1973. Fundador
2° P. Alvaro Panqueva (Colombia) 1973-1977 (1)
3° P. Vicente de Dios ( Mexico) 1977-1979
4° P. Columbano Nunez (Mexico) 1979-1980 (2)
5° P. Lorenzo Biernaski (Curitiba) 1980-1983
6° P. Martiniano Le6n (Venezuela) 1983-1986
7° P. Antonio Elduayen (Chile) 1986-1989
(1) Sucedio al P. Mojica Como Visitador de la Provincia de
Colombia en 1973, asumiendo la Presidencia de CLAPVI, segun
sus Estatutos.
(2) Asumi6 la Presidencia de CLAPVI por suceder al P. Vicente
Como Visitador de Mexico.
1° P. Luis Jenaro Rojas (Colombia) 1971-1980
2° P. Alvaro Quevedo (Colombia) 1980-1989
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FORMACION CONTINUA : LA EXPERIENCIA EN PANAMA
iSiempre caen bien las invitaciones! Y cuando llamaron de
Roma para esta reunion, tan importante para la vida de la
Congregacion, me alegre.
Pero despues de colgar el telefono me pregunte: Formacion
Continua en Panama, Lque voy a decir? No tenemos la gran cosa.
,,Por que nosotros?
Antes de ahondar en nuesta experiencia especifica en Panama,
es necesario reconocer lo muchisimo que nos ha servido la instancia
CLAPVI, en cuanto Formacion Permanente. Un buen ntimero de
cohermanos ha podido aprovechar los cursor of recidos por CLAPVI,
especialmente el Taller de Renovation Vicentina, una verdadera
experiencia de estudio y fraternidad. Ademas hemos intentado tener
representation, por lo menos minima, en cada curso y encuentro.
Hemos encontrado de particular valor, cabe mencionar, los
encuentros sobre la formation de los nuestros; pero tambien aportan
elementos valiosos de reflexion las reuniones sobre las agrupaciones
Vicentinas laicales y sobre las misiones populares.
Reconocida esta deuda historica nuestra para con CLAPVI,
veamos algunos aspectos de nuestra pequena pero posiliva
experiencia de Formacion Continua en Panama. Supongo que hay
tres elementos interesantes que senalar.
Primero, existe entre los cohermanos de la MisiOn un alto nivel
de aceptacion teorica de la necesidad de Formacion Continua y un
nivel correspondiente de participation en los programas.
Segundo, se realizan los mayores esfuerzos de Formacion
Permanente comunitariamente.
Tercero, se programan los dias fijamente como parse de nuestra
plani ficacion comunitaria anual.
Paso a profundizar ahora en cada uno de estos aspectos. En
cuanto al nivel de aceptacion entre todos del valor de la Formacion
Continua, veo dos factores causales. Primeramente los temas que
hemos estudiado han surgido de lo nuesiro: del trabajo, de
necesidades sentidas, temas que viene de nuestra vocation, de
nuestro espirilu como Vicentinos en America Latina, tales como
"Espiritualidad Vicentina" y "Teologia de la Liberation":
0 bien temas surgidos del hecho de nuestro programa de
formation de los nuestros, esa tarea tan delicada y al mismo tiempo
tan clave para la encarnacion de la Congregacion en Panama. En
este renglon hemos trabajado juntos sobre "Direction Espiritual",
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"El Diario Espiritual" y "Supervision Apostolica de Seminaristas
con Reflexion Teologica".
Finalmente el ano pasado, inspirados en el tema propuesto por
el Consejo General para el aho y aceptando su recomendacion,
estudiamos nuestra relaciu; n v trabajo con el laico a la luz de la
enciclica "Sollicitudo Rei Socialis".
Hay otro factor que a mi juicio ha contribuido a nuestro buen
inicio en el campo de la Formation Permanente. La verdadera
education es un dindmico proceso de dary recibir, de relation rruitua
en que educador y educando se benefician por la corncin busqueda
de la verdad. Para nosotros, ofrecer una experiencia educativa para
otros nos sensibilizo a nosotros mismos. Dese 1986 ofrecemos un
taller sobre la Iglesia Latinoamericana para sacerdotes diocesanos
norteamericanos , un servicio introductorio a la vida y al ministerio
en nuestro continente. Consta de una combinaci6n de clases y
experiencias, teoria y prdctica, por quince dias en el verano. [face
dos anos se amplio este servicio a un segundo taller para Hijas de
la Caridad y Cohermanos, seminaristas, herrnanos o sacerdotes.
Asi podemos responder creativamente a las Lineas de Acci6n
1986-1992, No. 11:2, que nos propone que "la formacion initial y
permanente del clero, asi Como la hospitalidad hacia cl, tendrdn un
lugar preference entre las preocupaciones de las provincial". Pero
ademds, nos hizo tomar conciencia de que para uno que estd
seriamente involucrado en la labor ministerial, formacion es tarea
de toda la vida.
El segundo valor en nuestra experiencia es el hecho de realizarlo
comunitariamente . Es comun que dos-tercios de los cohermanos
participan en el programa , aun cuando se trata de un tema que a
to ntejor no tiene que ver con el trabajo especifico de cada
cohermano.
Finalmente, se hate de manera fija y estructurada en la misidn.
Celebramos el 10 de noviembre, feriado panameho, como Dia
Comunitario anualmente para todos los seminaristas y cohermanos.
Entonces apartamos los dias antes o despues en el mismo sitio para
Ilevar a cabo el programa de Formation Continua. Asi cada uno al
inicio del ano automdticamente to incluye en su agenda. Se
consultan entre todos el tema y posibles expositores, se asigna algcin
trabajo previo y a veces seguimiento posterior. En 1989 intentaremos
profundizar en el tema de la Education Popular, estudiando y
aplicando al trabajo nuestro una vision mds dindmica y participativa
de los metodos educativos. Hemos pensado tambiet: tocar en el
- 498 -
futuro algo sobre las etapas de desarrollo personal, incluyendo el
aspecto de la sexualidad. Sabiamente indican las Lineas de Accidn
de la Asamblea General que la Formacion Permanente debe abrazar
todos los campos.
Con su permiso, detengdmonos un momento en este punto,
donde tengo una gran convicci6n. Como coordinador de los
cohermanos de mi provincia en Panamd, he visto la necesidad de
una especie de Ministerio a los cohermanos. No presumo comparar
esta experiencia con la de ustedes. Vale recordar, sin embargo, que
hay cohermanos con problemas y dificultades que sufren y se
estancan en situaciones que si tienen solucion.
El campo de la educacion continua no se limita a cursos
academicos. Debemos crecer no solo profesionalmente sino tambien
personalmente. Un Taller, una experiencia diferente, un tiempo
aparte puede ser el inicio de un nuevo camino en la vida de un
cohermano. Quizds por multiples razones el afectado no husca la
solucion.
Pero entre los que viven "a manera de amigos que se quieren
bien" alguien debe acompanarle en este proceso critica y
fraternalmente. Lastimosamente a veces en tiltima instancia le
tocara al Visitador.
Falta mucho camino por correr en este terreno . No somos
expertos en la materia. Pero por lo menos en Panamd hemos
comenzado con pasos firmes en la consecucion del valor de
formarnos permanentemente.
Mucho se ha hablado del caracter sumamente organizador de
Vicente de Paul, su audacia, su originalidad. Pero es igualmente
indiscutible su capacidad de renovar en vida y vigor metodos de
apostolado en parte caducos. ;Que su espiritu siempre inquieto y
dinamico nos acompai:e en este buen prop6sito! MUCHAS
GRACIAS
Diego E . CLAFFEY, C.M.
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LOS HE RM1.ANOS
1. Antes y despues de la Asamblea General de 1986, algunas
Comunidades religiosas y Sociedades de vida apostolica mostra-
ron interes por los Hermanos laicos de sus respectivas Comunida-
des de manera diversa : estudios, congresos nacionales , peticiones
a la CRIS para que aclarara algunas cuestiones . Aquel movimiento
me indujo a cscribir un trabajo sobre nuestros Hermanos . Este tra-
bajo sc public6 en Anales espanoles y se tradujo al frances y al
ingles.
2. La Asamblea General de 1986 dirigio at P. General el ruego
de redactar la Ratio Formationis de los Hermanos . La CLAPVI, en
la reunion de Mejico, decidi6 insistir sobre lo mismo . En algunas
Provincias hubo iniciativas interesantes . Espcro que el P. Quinn
exponga ante los Visitadores lo que se hizo en su Provincia. Otras
Provincias ha manifestado su interes en las Asambleas Provincia-
les, etc . El P. J.O . Baylach ha hecho un estudio estadistico sobre
la situation actual de los Hermanos . Es un estudio muy interesante
porque rompe bastante la idea que tradicionalmente se tiene de los
Hermanos como servidores domesticos.
3. El Superior General con el Consejo General decidio dar un
PRIMER PASO . En ese primer paso se ha intentado dos cosas:
a) Aclarar la IDENTIDAD DEL HERMANO en la Congregaci6n.
El modo ordinario de ser Hermano es el de LAICO CONSAGRADO
PARA LA MISION en la Congregaci6n de la Misi6n.
b) Recabar de los Visitadores ideas y sugerencias para dar
oportunamente el SEGUNDO PASO , es decir , redactar la RATIO
FORMATION IS del Hermano de la Congregaci6n.
El Documento que no hace mucho se les envio tenia la doble
finalidad antes indicada.
4. Algunas Provincias ya han enviado sus sugerencias, bien a
modo de critica de algunas partes del Documento , bien con suge-
rencias adicionales que cspero sean utiles para el SEGUNDO PASO.
No puedo informarles sobre to que hasta ahora ha llegado a la Curia
General porque seria una informaci6n parcial , fragmentaria y
superficial.
5. El Superior General y el Consejo General esperan a que res-
pondan las Provincias para dar oportunamentc el SEGUNDO PASO.
Gracias.
Miguel PEREZ FLORES, C.M.
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A REPORT ON THE ON-GOING FORMATION PROGRAM
FOR BROTHERS DAMASCUS HOUSE, NEW ORLEANS,
LOUISIANA, USA
Fr. Palti asked me to say a few things about the Brothers
Renewal Program which I organized and directed this past year. A
summary of this program was also published in the past issue of
Vincentiana.
Two years ago, as director of the Internal Seminary of the three
provinces of the western region of the United States and following
a request for a proposal from the provincials , I proposed that this
program for Brothers be organized as a way of making use of the
resources of the community since there would be only one novice
for the Internal Seminary that following year. And since the novice
was a brother, this renewal program would not only allow him a
formation community , it would also provide him the opportunity
to receive his initial formation in the company of other Vincentian
Brothers.
The Provincials also mandated several shorter programs for the
ongoing formation of other Brothers during the year.
With the approval of the provincials , I sent out brochures
describing the long nine month program as well as the two shorter
two week programs to all of the English speaking provinces of the
Congregation . There was a total of seven Brothers of varying ages
and varying provinces: the two oldest Brothers were 60 years old,
the two youngest were 21 and 22, and varying ages in between: they
were from Nigeria , India , the Philippines , Taiwan, and the United
States. Seven other brothers from the United States provinces at-
tended the two shorter programs , and one Vincentian Brother agreed
to give a presentation during the long program.
The content of the program was basically the program of the
Internal Seminary except that we used every occasion possible to
focus specifically on the tradition of Brothers in the Church and in
the Congregation of the Mission . It had been my thought that if our
internal seminary had proved to be successful in forming our can-
didates in the Vincentian charism, that with some adaptations it
would prove to be a good means for the renewal of the vocation of
older members . In effect , this proved to be the case to a greater degree
than I had expected considering the vast differences in age and
background . And the novice was delighted to have had a group
of Brothers to accompany him on the journey of his Internal Semi-
nary.
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The main focus of the program was the integration of our
apostolic vocation with community life, prayer, study, and personal
development . I would say that the major influence on the success
of the program was the experience of the poor among whom we lived.
In this way we not only went out to serve the poor in various ways
two full days a week, but we returned to the poor at home. This was
often very difficult because we could not escape the reality of the
poor - even by closing our doors and windows. And every two weeks
we had sessions called "Theological Reflection " which involved
small groups with facilitators who helped us see how our experience
of apostolic service was being integrated into our biblical and Vin-
centian tradition . At the end of the program this diverse group of
confreres could say to a man that they were much clearer not on/v
about the apostolic end of the Congregation and the means we are
given fort that end, but also about the implications of the Constitu-
tions for their own lives. Each of these Brothers finished the Year
with a greater zeal to be evangelizers of the poor and to continue
to he evangelized by then. I would also add that by being immersed
among the poor in this way, some of the Brothers had much less
fear of the poor because they came to know them as real people,
and in some cases even as friends.
The second most important aspect of the program was our
strong focus on studying the Constitutions . For a long time - even
with the Constitutions in hand - the brothers have been understand-
ing their particular vocation almost solely from the Common Rules.
Some of them did it really know, from an official point of view, that
the Constitutions have something to say to them that was new. The
Constitutions have become for them a resource for prayer and
reflection.
Thirdly, I tried to bring in as many Brothers as possible to be
resource persons. I was able to engage several Brothers of national
prominence to conduct some of the various workshops that were
held in the course of the year . Other Brothers from the immediate
area who have been trained in spiritual direction and formation
work served as spiritual directors for our Brothers.
A high-point of the year, early on, was the visit of the Superior
General, Fr. McCullen who spent a whole day with the Brothers and
addressed them from several points of view: the Brothers in the Con-
gregation of the Mission, past , present, and future.
It was a great pleasure for me to have been involved so closely
with the Brothers of our community. I tried to repeat to them time
and again that they can organize renewal programs for themselves.
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On-going formation is something that all of us as confreres are called
to do as part of the process of continuing conversion that the Con-
stitutions call us to . And on February 13 we had a big celebration:
it was the anniversary of the entrance of Brother Jean Jourdan into
the community , the first Brother of the Congregation of the Mission.
My experience with the Brothers during the past year convinces me
that more men will sec ' the Little Company as a way in which to
live out their vocation.
Bernard QUINN, C.M.
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ADMINISTRACION DE BIENES Y POBREZA
1. El USO y la ADMINISTRACION de los Bienes Temporales
estan regulados por la virtud y el voto de Pobreza (cf. CC 33-35; 148
§ 2; E 100).
2. Nuestros BT son bienes eclesiasticos (c. 1257 § 1; c. 741, § 1);
ademas , son el Patrimonio de los pobres (C 148 § 1) que debe ser
administrado con solicitud.
3. Los ECONOMOS administran
• bajo la direccidn y
• vigilancia de los Superiores y sus Consejos (cf. CC 153, § 2;
128; EE 62 § 1; 102).
Forma de direccidn y vigilancia: el Consejo de Administracion
(cf. c. 1280), que puede estar constituido por el Visitador y Consejo.
No basta el control.
4. Los Ecdnomos solo pueden realizar actos administrativos
"intra limites sui muneris, ad normam iuris" (E 104), o sea, dentro
de la "administracion ordinaria" (c. 1281 § 1).
La Provincia debe establecer que actos rebasan la administra-
cion ordinaria (cf. c. 1281 § 2), porque las C&E no prescriben nada
al respecto.
Podrian servir de guia las Normas prov. sobre Gastos de los
Superiores y del Visitador.
5. Se requiere licencia por escrito del Visitador con su Con-
sejo para cualquier operacidn " in qua condicio patrimonialis per-
sonae iuridicae peior fieri potest " (C 155; c. 638 § 3).
Puede darse el caso en compra /venta de Titulos (Securities).
6. Reglas de administracion:
1) "absque thesaurizandi cura" ... (C 148 § 1);
"vitata quavis cumulatione bonorum " (C 33).
2) Reglas mas concretas en el c . 1284 y E 77.
7. Sobre INFORMES al Superior General.
1) Los envia el Visitador (E 103 § 6),
que solamente los firma " si se comprueba su fidelidad" (E 103
§ 2).
2) Por "cuentas de sus Provincias" (E 103 § 6) se entienden
- las del Economato provincial,
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- las de las Casas y Residencias,
- las de las Obras Especiales C.M. (no las indicadas en el E
102).
3) El Visitador que firma , jefectua el control del Informe?
Pareceria que no siempre ..., porque
- en las hojas de la Administracion provincial
• aparecen cifras que no se justifican : incremento o disminu-
cion de bienes;
• superavit en la Gestion y disminucion del Patrimonio (o
viceversa);
• Capital productivo con intereses irrisorios o excesivos;
• Provincias economicamente dependientes que enian ayudas
economicas a otras ...; etc.
- Informes de Casas y de Obras C.M.
• en algunos casos falta el informe (que deberia hallarse al dia
cada mes ; cf. E 103 § 2);
• datos incompletos : faltan Gastos o Ingresos , o el Resultado
del ano , o los tres juntos;
• de ser veraces las cifras, algunas Provincias se hallarian en
quiebra por los voluminosos deficits acumulados de las Casas.
N.B.: Varias Provincias depcnden economicamente de las ayu-
das externas , que faltaran en un futuro mas o menos cercano. Deben
pensar seriamente en la constitucion de un Patrimonio productivo;
algunas de ellas parecerian preocuparse solamente por la
expansion.
AYUDAS Y POBREZA
1. El Economato general envia ayudas de la Curia y otras de
las que es simple "trasmisor".
1) La Curia envia cada ano a las Misiones y Provincias nece-
sitadas unos US$ 500 .000 (incluidas ayudas a las Hijas de la Cari-
dad). Esc dinero proviene de Fondos existentes en la Curia (cf.
Decreto n ° 6) o de donaciones provenientes de Provincias y parti-
culares . La ayuda es enviada para finalidades especificadas, que
se deben respetar,
e informar del uso , para dar cuenta a los bienhechores.
Responsable del uso: el Visitador.
2) Cada ano el Economato general " trasmite " unos US$
500.000 destinados a Cohermanos o Hermanas . Las ayudas son
enviadas por Provincias , Cohermanos , Hermanas u otras perso-
Ilas:
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- se debe usar de dichas ayudas con el permiso del Visitador
(cf. C 34) y respetando las intenciones de los donantes;
- se aplica el "vitatis differentiis inter nos " (C 35);
- lo que se lograra mas facilmente si los proyectos del Coher-
mano estan incluidos en el Proyecto provincial (cf. E 16);
- ayudas destinadas a Obras que son o no propiedad de la
C.M.; en esos casos se requiere o el permiso (cf. C 34 ) o el control
del Visitador (cf. E 102);
- el Visitador debe hacer respetar las prioridades materia-
les de la Provincia;
- el use de las ayudas debe tener en cuenta nuestro estilo de
vida sencilla y sobrio y no desentonar del medio ambiente (C 33).
2. Segun San Vicente, la Pobreza es el baluarte de la Com-
pania (cf. RC III , 1). Conviene observar que
1) hay Provincias pobres en tanto que los miembros no lo son
- cohermanos que poseen coches (carros ) personales,
- que tienen cuentas bancarias de las que se desconoce el ori-
gen y la finalidad,
- que disponen de equipos personales renidos con la
sobriedad.
Si han logrado el permiso del Visitador , este comparte la res-
ponsabilidad.
2) La insercion en la vida de los pobres llevaria a examinar si
- nos sujetamos " a la ley universal del trabajo" (C 32, § 1) y
como utilizamos el tiempo,
- si de verdad nuestra vida resulta " pauperi accommodata"
(RC III, 7),
- si utilizamos medios de apostolado " eficaces y modernos",
pero sin desentonar en el medio ambiente (C 33); riesgo de esclavi-
zarnos: moda, sociedad de consumo (cf. E 100, 1 °),
- si los viajes " no necesarios" pueden ser emprendidos por
los pobres,
- si antes de efectuar gastos calculamos la posible utilidad
a recabar.
Alejandro RIGAT_IO, C.M.
N.B.: Algunas Provincias envian "directamente " sus ayudas a ]as
Misiones o Provincias necesitadas . Seria de desear que, al enviar
el Informe anual a la Curia General, anadieran una hoja especial
en la que especifiquen dichas ayudas. Esa informacion servira




1. 0 tom geral das conclusoes seja de animo e esperanca.
2. As Provincias e seus membros se comprometam, hoje, a revi-
ver Sao Vicente, na linha do carisma fundacional, como foi relem-
brado pelo Superior Geral no discurso de abertura do Encontro:
Temos um tesouro escondido e precisamos tomar consciencia dos
crescentes sofrimentos e necessidades de um numero sempre maior
de Pobres e da heranca espiritual que Sao Vicente nos deixou (cf.
discurso de 3 de julho de 1989).
3. Ha formas de pobreza que pedem auxilio urgente. Ha neces-
sidade de formas novas de evangelizar os Pobres.
4. Por isto, as Provincias e as Comunidades cultivem e toda
a Congregacao da Missao favoreca um espirito de abertura univer-
sal e de disponibilidade de pessoas e bens para um maior apoio
e ajuda mutua e para awes missionarias realizadas em efetiva
colaboracao fratcrna interprovincial. Insistir muito na correspon-
sabilidade das Provincias, fruto de sua missao comum.
Fazer que as estruturas da Congregacao deem maior visi-
hilidade ao carisma vicentino.
11. MISSAO DO VISITADOR
6. 0 Visitador e o animador da Provincia, deve ser como um
pai espiritual , um estimulador da colaboracao de todos os mem-
bros da Provincia.
7. A missao do Visitador, no espirito da metanoia exigida
pelo poder-servico, deve ser vivida sempre com a preocupacao de
animar de modo pedagogico e fraternal, com a vontade de realcar
o carater profetico do carisma vicentino.
8. No desempenho de sua missao, o Visitador a chamado a
tornar possivel o crescimento dos Coirmaos e das Comunidades,
promovendo a corresponsabilidade na vida e nas atividades de todos
e de cada um.
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9. A tarefa da animacao da Provincia nao 6 compativel com
o controle.
10. No discernimento a fazer em relacao as obras da Provin-
cia, o Visitador procure usar o m6todo da comunhao e do con-
senso , em busca de opcoes autenticamente vicentinas.
11. E responsabilidade do Visitador, no exercicio de suas func-
oes, utilizar os meios oferecidos pela Congregacao : Conselho Pro-
vincial , Assembleia Provincial, visitas as Casas, administracao dos
bens materiais da Provincia, etc.
12. Nesta linha, devem -se revitalizar as estruturas de governo
da Provincia : Conselho, Superiores locais, Economos , etc. (0
mesmo se deseja tamb6m para toda a Congregagao).
13. Cabe ao Visitador tomar iniciativas para a animacao de
autenticas Comunidades para a Missao, especialmente atrav&s da
formacao dos Superiores e da elaboracao dos projetos (provincial
e) comunitarios.
13.1. E necessario aprofundar o estudo da figura e da missao
do Superior local, para que seja um animador da Comunidade.
13.1.1. A Provincia deve ter seus meios para garantir uma qua-
lificacao para o exercicio de todos os encargos e oficios que con-
fia aos Coirmaos . Este 6 um dos aspectos necessarios da forma-
cao permanente.
13.2. E necessario que todos os Coirmaos participem na ela-
boracao, execucao e avaliacao do projeto provincial c dos proje-
tos comunitarios, dentro de uma dinamica de renovacao e forma-
cao permanente (conversao continua).
14. E bom ter algumas orientacoes sobre o modo de fazer as
visitas as Casas e Obras da Provincia.
15. Pede-se que se elabore um relatorio sobre os documentos
e as informag6es que devem ser enviados pelo Visitador a Secre-
taria Geral da Congregacao.
III. EVANGELIZA47AO DOS POBRES
16. Todoa a nossa atividade apostolica deve ser exercida em
uniao com Cristo, em contacto com os Pobres e na fidelidade a
Igreja.
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17. A dimensao eclesial de nossa missao significa agir em
Cristo e no seu espirito (como sugeria Sao Vicente ao Pe . Durand),
seguir os caminhos de Cristo e de Sao Vicente.
18. Prever sempre , nos projetos provinciais e comunitarios a
insercao na Igreja Particular local, levando em conta as linhas de
acao missionaria das Dioceses e a necessidade de participar na
vida das comunidades locais.
19. Cada missionario sinta a necessidade de serum profissio-
nal no trabalho da evangelizacao.
20. Atitudes missionarias que devemos cultivar : confianca cm
Deus (" Israel , vai para o Egito e veras..." 1' leitura do dia 14 de
julho de 1989), o otimismo, a mobilidade , o sentido comunitario do
servico apostdlico.
21. Atividades concretas sugeridas:
21.1. Despertar a motivar para um compromiso maior com os
Pobres e para uma re-evangelizacao da Igreja e dos Missinarios a
partir dos Pobres.
21.2. Favorecer iniciativas em favor da renovacao e formacao
permanente do Clero e de agentes leigos de pastoral. Dar uma atenc-
ao especial aos leigos dos movimentos Vicentinos.
21.3. Favorecer o compromisso cristao em favor da justica
social . Investigar seriamente as causas do sofrimento , da miseria
e dos fenomenos coletivos de degradacao humana (com coragem,
constancia e audacia na busca das solucoes mais indicadas).
21.4. Dar prioridade , nos empenhos apost6licos e na dina-
mica comunitaria , as pessoas , que se devem sentir sujeitos respon-
saveis e aos setores e grupos, com os quais se hao de usar proces-
sor libertadores (p. ex., conscientizacao, forma(;ao hurnana e
crista , em grupos e pequenas comunidades de base , corn crit6rios
evangelicos).
22. A Congregacao da Missao devera promover um esforco
internacional e interregional mail eficiente para a formacao do
pessoal a ser enviado as missoes ad Gentes, nao deixando ao sim-
pies criterio (ou as simples possibilidades ) das Provincias a con-
cretizacao da entreajuda e da corresponsabilidade neste campo
privilegiado da missao vicentina.
22.1. Sera preciso a ajuda mtitua das varias Provincias, para
se vencerem as barreiras das linguas, da diversidade das culturas
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e mentalidades, na concretizagao da evangelizagao dos Pobres e
da formagao de novos Padres, sejam da Congregagao, sejam das
Dioceses.
23. Na evangelizagao os Pobres, utilizem-se mais os Meios de
Comunicagao Social.
IV. COMUNIDADE PARA A MISSAO
24. E necessario ver a vida comunitaria como um valor em si
e em vista da evangelizagao dos Pobres.
25. Nossa vida comunitaria deve ser renovada com esforgo.
Seja s6bria e nao ceda ao consumismo.
26. E necessario criar obras em que se veja concretamente a
realizagao do carisma vicentino.
27. 0 use dos projetos em todos os niveis contribui para a reno-
vagao da vida comunitaria local e provincial.
28. Cada Coirmao deve integrar, no seu projeto pessoal (na
sua conversao e fidelidade ao Senhor) os projetos da Provincia e
da Comuniade. E deve dar a contribuigao de seu carisma e de sua
vocagao pessoal para a realizagao do projeto provincial e comu-
nitario.
V. FORMAcAO PARA A MISSAO
29. No Encontro dos Visitadores, constatou-se uma esperanga,
pelas possibilidades abertas em muitos paises na formagao dos
candidatos da Congregagao. Mas ao mesmo tempos c sentiu viva-
mente a escassez de formadores.
30. 0 Visitador deve ter uma participagao real no processo de
formagao na Provincia.
31. Nossos candidatos devem ser postos em contacto com
Comunidades vicentinas autenticas, que sejam abertas aos jovens.
Devem ser pessoalmente acompanhados em sua vida espiritual.
32. Na formagao para a Missao, devem-se levar em conta ao
menos estes tres aspectos: - o contacto com os Pobres e os minis-
terios do Clero e dos leigos; - um aprofundamento serio e conti-
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nuo de Sao Vicente e do seu carisma; - a identificacao com Jesus
Cristo e o seguimento dole.
33. Sera necessario planejar a formacao permanente, de
modo mais profundo e sistematico, a partir de nossa identidade
vicentina e das exigencias de nossa Missao.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1989
FINAL PROPOSALS
I. GENERAL OBSERVATIONS
1. The general tone of the conclusions should be of animation
& hope.
2. The Provinces and their members commit themselves today
to re-live St. Vincent, following our foundational charism, as we
were reminded by the Superior General in his opening talk: We have
a hidden treasure and we must awaken our consciences to the grow-
ing number of the suffering and needy, as well as the ever-growing
number of poor, and give of the spiritual inheritance which St. Vin-
cent left us (cf. Talk of July 3, 1989).
3. There are forms of poverty that demand urgent help. There
is a need for new ways of evangelizing the poor.
4. For this reason the Provinces and Communities should
foster in the whole Congregation a spirit of universal openness, and
an availability of personel and goods for greater support and mutual
help for those missionary activities realized through effective in-
terprovincial fraternal colaboration. We must insist on corespon-
sibility of Provinces, the fruit of their common mission.
5. To strive that the structures of the Congregation give greater
visibility to our Vincentian charism.
11. ROLE OF THE VISITOR
6. The Visitor is the animator of the Province, he should be
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a spiritual father , and a stimulating agent of colaboration among
all the members of the Province.
7. The role of the Visitor, in the spirit of metanoia demanded
by power-service, must be continually lived as concerned with
animating in a pedagogical and fraternal manner , with the desire
to realize the prophetic character of the Vincentian charism.
8. In carrying out his role , the Visitor is called to make possi-
ble the growth of the Confreres and Communities , prometing co-
responsability in the life and activities of one and all.
9. The task of animation is incompatible with control.
10. In his discernment in regards to the works of the Province,
the Visitor should use the method of communion and consensus
in seeking authentic Vincentian options.
11. It is the responsibility of the Visitor, in the exercise of his
functions , to utilize the means offered by the Congregation: the
Provincial Council, the Provincial Assembly, Visits to the Houses,
administration of the goods of the Province, etc.
12. In this line, the governing structures of the Provinces must
be revitalized : Council, Local Superiors , Economes , etc. (The same
is desired for the entire Congregation).
13. It is up to the Visitor to take the initiative in animating
authentic communities for the Mission , especially through forma-
tion of Superiors and drawing up provincial and community
projects:
13.1. It is necessary to deepen the study of the figure and role
of the local Superior, so that he an animator of the community.
13.1.1. The Province should have ways of guaranteeing the
qualification of confreres to exercise all the duties and functions
of their offices.
13.2. It's necessary for all the Confreres to participate in the
elaboration , execution , and availability of the Provincial Project and
Community Projects , within the lines of a dynamic of renewal and
on-going formation.
14. It is well to have some guide lines on the manner of carry-
ing out visits to the Houses and Works of the Province.
15. A list of the documents and information which the Visi-
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tors must send to the Secretary General of the Congregation should
be drawn up.
III. EVANGELIZATION OF THE POOR
16. All our apostolic activity must be realized in union with
Christ, in contact with the poor and in fidelity to the Church.
17. The ecclesial dimension of our mission means to act in
Christ and in his Spirit (as St. Vincent suggests to Pere Durand);
to follow the paths of Christ and St. Vincent.
18. To see that our provincial and community projects are
inserted in the local Church, keeping in mind the lines of action
of the Dioceses and the need to participate in the life of the local
community.
19. Every Missionary should feel the need to be a professio-
nal in the work of evangelization.
20. Missionary attitudes we must cultivate : Confidence in God
("Israel, go to Egypt and you will see..." 1st lesson , July 14, '89) opti-
mism , mobility, a sense of apostolic service in community.
21. Suggested concrete activities:
21.1. Awaken and motivate a greater commitment to the poor,
in order to re-evangelize the Church and the Missionaries through
the Poor.
21.2. Encourage initiatives towards renewal and on-going for-
mation of the Clergy and lay pastoral agents. Give special atten-
tion to Vincentian lay movements.
21.3. Foster Christian commitment to Social Justice. Investi-
gate seriously the causes of suffering and misery, and of the col-
lective phenomena of human degradation (with courage, constancy,
and boldness in seeking solutions).
21.4. Give priority, in apostolic efforts and community dyna-
mic, to whose persons who feel responsible, and to the sectors or
groups with whom liberative processes must be followed (e.g.: cons-
cience forming, human and christian formation, small base com-
munities; with evangelical criteria).
22. The Congregation of the Mission should promote a more
efficient international and inter-regional effort to form personel
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to be sent to the Missiones ad Gentes , not leaving to the Provinces
the criteria (or simply the possibilities ) for concretizing the mutual
help and coresponsibility needed in this privileged field of the Vin-
centian mission.
23. For evangelizing the poor, use should be made of the best
means of social communication.
IV. COMMUNITY FOR THL MISSION
24. Community life must be seen as a value in itself and in
regard to evangelizing the poor.
25. Our community life must be strongly renewed . It must be
sober and not yield to consumerism.
26. It is necessary to create works in which the realization of
the Vincentian charism is concretely seen.
27. Projects , on all levels , must contribute to the renewal of
local and provincial life.
28. Each Confrere should integrate the Provincial and Com-
munity projects into his own personal project ( into his conversion
and fidelity to the Lord).
V. FORMATION FOR THE MISSION
29. In the Visitors Meeting a hope was expressed for the real
possibility , in many countries, for the formation of candidates for
the Congregation . But at the same time the scarcity of formators
was keenly felt.
30. The Visitor ought to take an active part in the process of
formation in his province.
31. Our candidates should be put in contact with authentic Vin-
centian communities which are open to reciving youths. They
should be personally accompanied in their spiritual life.
32. In forming for the Mission , these three aspects ought to
be taken into account : Contact with the Poor and with the minis-
tries of the Clergy and laity; a serious and continuous deepening
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in St . Vincent and his charism ; identification with & following of
Jesus Christ.
33. A more profound and systematic planning of on-going for-
mation is needed , based on our Vincentian identity and the needs
of our mission.
Rio de Janeiro, 17 July, 1989
PROPOSICIONES FINALES
I. OBSER VACIONF. S GENERALES
1. El tono general de las conclusiones sea de animo y espe-
ranza,
2. Las Provincias y sus miembros se comprometen , hoy, a revi-
vir San Vicente , en la linea del carisma fundacional , como nos
recordo el Superior General en el discurso de apertura del Encuen-
tro: tenemos un tesoro escondido y necesitamos tomar conciencia
de los crecientes sufrimientos y necesidades de un siempre mayor
numero de pobres y de la herencia espiritual que San Vicente nos
dejo (vease discurso del 3 de julio).
3. Hay formas de pobreza que piden auxilio urgente. Hay nece-
sidad de formas nuevas de evangelizar a los pobres.
4. Por eso, que las Provincias y las comunidades cultiven y toda
la Congregacion de la Mision favorezca un espiritu de apertura uni-
versal y de disponibilidad de personal y de bienes para un mayor
apoyo y ayuda mutua y para acciones misioneras realizadas en efec-
tiva colaboracion fraterna interprovincial . Insistir mucho en la cor-
responsabilidad de las Provincias , fruto de su mision comun.
5. Hacer quc las estructuras de la Congregacion den mayor
visibilidad al carisma Vicentino.
II. EL PAPEL DEL VISITADOR
6. El Visitador o animador de la Provincia , debe ser como un
padre espiritual , un estimulador de la colaboracion de todos los
miembros de la Provincia.
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7. La misi6n del Visitador , en el espiritu de la metanoia exi-
gida por el poder-servicio, debe vivirse siempre con la preocupa-
cion de animar de modo pedagogico y fraternal, con la voluntad
de realizar el caracter profetico del carisma Vicentino.
8. En el desempeno de su papel , el Visitador es llamado a
hacer posible el crecimiento de los cohermanos y de las comuni-
dades, promoviendo la corresponsabilidad en la vida y en las acti-
vidades de todos y de cada uno.
9. La tarea de animaci6n de una Provincia no es compatible
con el control.
10. En el discernimiento a hacerse sobre las obras de la Pro-
vincia, el Visitador debe usar el metodo de comuni6n y de consenso,
en busca de opciones autenticamente Vicentinas.
11. Es la responsabilidad del Visitador , en el ejercicio de sus
funciones, utilizar los medios ofrecidos por la Congregation: Con-
sejo Provincial, Asamblea Provincial, Visitas a las casas, adminis-
tracion de los bienes materiales de la Provincia, etc.
12. En esta Linea, deben revitalizarse las estructuras del
gobierno de la Provincia: Consejo, Superiores locales, Ec6nomos,
etc. (Lo mismo se desea para toda la Congregation).
13. Le toca al Visitador tomar iniciativas para la animaci6n
de autenticas comunidades para la Misi6n, especialmente a traves
de la formacion de los superiores y la elaboracion de proyectos (pro-
vincial y) comunitarios.
13.1. Es necesario profundizar el estudio de la figura y del
papel del superior local, para que sea un animador de la comunidad.
13.1.1. La Provincia debe tener los medios pars garantizar la
cualificacion para el ejercicio de todos los puestos u oficios que
confia a los cohermanos . Este es uno de los aspectos necesarios
de la formacion permanente.
13.2. Es necesario que todos los cohermanos participen en la
elaboracion, ejecuci6n y aplicacion del proyecto provincial y de los
proyectos comunitarios , dentro de una dinamica de renovation y
formacion permanente (conversion continua).
14. Es bueno tener algunas orientaciones sobre el modo de
hacer las visitas a las Casas y Obras de la Provincia.
15. Se debe elaborar una lista de los documentes e informes
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que deben ser enviados por el Visitador a la Secretaria Gene-
ral.
III. EVANGELIZACION DE_ LOS POBRES
16. Toda nuestra actividad apostolica debe ser ejercida en
union con Cristo, en contacto con los pobres y en fidelidad a la
Iglesia.
17. La dimension eclesial de nuestra mision significa actuar
en Cristo y en su Espiritu (como sugiere S. Vicente at Padre Durand),
seguir los caminos de Cristo y de San Vicente.
18. Prever siempre, en nuestros proyectos provinciales y comu-
nitarios , la insertion en la Iglesia Particular local, teniendo en
cuenta las lineas de action misioneras de las diocesis y la necesi-
dad de participar en la vida de las comunidades locales.
19. Que cada misionero sienta la necesidad de ser un profe-
sional en el trabajo de evangelization.
20. Attitudes misioneras que tenemos que cultivar: Confianza
en Dios ("Israel , ve a Egipto y veras..." 1 a lectura, 14 Julio '89 ); opti-
mismo, mobilidad, el sentido comunitario de servicio apostolico.
21. Actividades concretas sugeridas:
21.1. Despertar y motivar hacia un compromiso mayor con los
pobres, y para una re-evangelization de la Iglesia y de los misione-
ros a partir de los pobres.
21.2. Favorecer iniciativas en favor de ]a renovation y la for-
macion permanente del Clero y los agentes de pastoral. Dar una
atencion especial a los laicos de los movimientos Vicentinos.
21.3. Favorecer el compromiso cristiano en favor de la justi-
cia social . Investigar seriamente las causal del sufrimiento y mise-
ria y de les fenomenos colectivos de la degradation humana (con
coraje , constancia, y audacia en la busqueda de las soluciones mas
indicadas).
21.4. Dar prioridad, en esfuerzos apostolicos y en dinamica
comunitaria , a esas personas que se sienten responsables, y a los
sectores o grupos con quienes ha de usar procesos libertadores (e.g.:
concientizacion , formation humana y cristiana , en grupos y pe-
quenas comunidades de base, con criterios evangelicos).
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22. La Congregacion de la Mision debe promover un esfuerzo
internacional a inter- regional , mas eficiente para la formacion de
personal que va a ser enviado a las misiones ad gentes, no dejando
al simple criterio ( o a las simples posibilidades ) de las Provincias
el concretar la ayuda mutua y la corresponsabilidad en este campo
privilegiado de la mision Vicentina.
23. En Ia evangelization de los pobres , utilizar mas los medios
de comunicacion social.
IV. COMUNIDAD PARA LA MISION
24. Es necesario ver la vida comunitaria como un valor en si
y en vista de la evangelization de los pobres.
25. Nuestra vida comunitaria debe ser renovada con esfuerzo.
Sea sobria v no ceda al consumismo.
26. Es necesario crear zebras en que se ve concretamente la rea-
lizacion del carisma Vicentina.
27. Los proyectos en todos los niveles deben promover la reno-
vacion de la vida comunitaria local y provincial.
28. Cada cohermano debe integrar los proyectos provinciales
y comunitarios en su proyecto personal (en su conversion y fideli-
dad al Senor ). El debe aportar de su carisma y vocation personal
para la reali zacion del proyecto provincial y comunitario.
V. FORMAC/ON PARA LA M/SION
29. En el Encuentro de Visitadores, constatamos una espe-
ranza por las abiertas posibilidades en muchos paises de la forma-
cion de candidatos de la Congregacion. Pero al mismo tiempo se
siente la escasez de formadores.
30. El Visitador debe tenor una participation real en el pro-
ceso de formacion en su Provincia.
31. Nuestros candidatos deben ponerse en contacto con Comu-
nidades Vicentinas autenticas , que sean abiertas a los jovenes.
Deben ser acompanados personalmente en su vida espiritual.
32. En la Formation para la Mision, debe tomarse en cuenta
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por to menos estos tres aspectos: el contacto con los Pobres y los
ministerios del clero y de los laicos; una profundizaci6n seria y con-
tinua en San Vicente y en su carisma; identificaci6n con Jesucristo
y seguimiento de El.
33. Sera necesario planear la formaci6n permanente de modo
mas profundo y sistematico, a partir de nuestra identidad Vicen-
tina y de las exigencias de nuestra Misi6n.
Rio de Janeiro, 17 de julio de 1989
PROPOSITIONS FINALES
1. REMARQUES GENERALES
1. Que le ton general des conclusions soit d'encouragement et
d'esperance.
2. Les Provinces et leurs membres s'engagent, aujourd'hui a
ressusciter St. Vincent, en vivant dans la ligne du charisme fonda-
teur, comme le Superieur General I'a rappele dans le discours
d'ouverture de la Rencontre: "Noun possedons un tresor cache et
avons besoin de prendre conscience des souffrances croissantes et
des necessites d'un nombre toujours plus grand de pauvres tout
en nous ressourcant a 1'heritage spirituel que Saint Vincent nous
a legue" (cf. Discours du 03 juillet 1989).
3. Il y a des formes de pauvrete qui exigent une aide urgente.
11 est necessaire de creer des formes nouvelles d'evangelisation des
pauvres.
4. Il est souhaitable que, en raison de cela, les Provinces et les
Communautes s'appliquent avec l'aide de la Congregation en son
entier a cultiver un esprit d'ouverture universelle et de disponibi-
lite des personnes et des biens afin d'aboutir dune part a un sou-
tien et a une aide mutuelle plus effectifs au rein de la communaute
et, d'autre part, a des actions missionnaires realisees ad extra dans
une efficace collaboration fraternelle et interprovinciale. On insis-
tera beaucoup sur la mission et la responsabilite communes des
Provinces.
5. Faire en sorte que les structures de la Congregation ne soient
pas un ecran cachant le charisme vincentien.
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11. MISSION DU VISITEUR
6. Le Visiteur est l'animateur de la Province. 11 doit titre comme
un pere spirituel un stimulateur de la collaboration de tous les
membres de la Province.
7. Dans l'esprit de la "metanoia" exigee par le pouvoir-service,
la mission du Visiteur doit titre toujours vecue avec la preoccupa-
tion d'animer ses confreres, d'une maniere pedagogique et frater-
nclle, avec la volonte de faire ressortir le caractcre prophetique du
charisme vincentien.
8. Dans l'accomplissement de sa mission , le Visiteur est appelc
a faciliter la croissance des confreres et des communautes. II doit
promouvoir la co-responsabilite dans la vie et dans les activites de
tous et chacun.
9. Envisagee sous cet angle de l'animation , la mission du Visi-
teur est incompatible avec une attitude de controle.
10. Dans le discernement necessaire en matiere d'oeuvres, le
Visiteur s'efforcera d'employer la methode de la communion et du
consensus , en quete d'options authentiquement vincentiennes.
11. C'est une responsabilite du Visiteur, dans 1'exercice de sa
fonction, d'utiliser les moyens offerts par la Congregation: Conseil
Provincial, Assemblee Provinciale, visites aux maisons, administra-
tion des biens materiels de la Province, etc.
12. Dans cette optique, les instruments de gouvernement de
la Province (Conseil, Superieurs locaux, Economes, etc.) doivent titre
revitalises. (On souhaite que la meme chose se passe au niveau de
toute la Congregation).
13. 11 incombe au Visiteur de prendre des initiatives pour ani-
mer les communautes , d'une maniere authentique , en vue do la mis-
sion; animation qui s'appliqucra specialement a travers la forma-
t ion des Superieurs et 1'elaboration des projets (provinciaux et) com-
munautai res.
13.1. Il est necessaire d'approfondir l'etude de la figure et do
la mission du Superieur local, pour que celui -ci soit vraiment un
animateur de la communaute.
13.1.1. La Province doit avoir les moyens de garantir une meil-
leure qualification pour 1'exercice de tous les offices et charges
qu'elle confie aux Confreres. C'est la un des aspects necessaires
de la formation permanente.
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13.2. Il est necessaire que tous les confreres participent a 1'e1a-
boration, execution et evaluation du projct provincial et des pro-
jets communautaires, dans une dynamique de renovation et de for-
mation permanente (conversion continue).
14. 11 est convenable de donner quelques orientations sur la
methode a utiliser pour faire les visites aux maisons et aux oeuvres
de la Province.
15. On demande d'elahorer un rapport sur les documents et
les informations qui doivent titre envoyes par le Visiteur au Secre-
tariat General de la Congregation de la Mission.
III. EVANGELISATION DES PAUVRES
16. Toute notre activite apostolique doit titre exercee en union
avec le Christ, dans le contact avec les Pauvres et dans la £idelite
a 1'Eglise.
17. La dimension ecclesiale de notre mission consiste a agir
dans le Christ et dans son Esprit (comme le suggcrait Saint Vin-
cent au P. Durand), et suivre le chemin du Christ et de Saint Vincent.
18. Que I'on prevoie toujours dans les projets provinciaux et
communautaires ('insertion dans I'Eglise locale, en tenant compte
des lignes d'action missionnaire des dioceses et la necessite de par-
ticiper a la vie des communautes locales.
19. Que chaque missionnaire ait conscience de son devoir
d'etre un professionnel dans le travail de 1'evangelisation.
20. Attitudes missionnaires que nous devons cultiver: con-
fiance en Dieu (" Israel , va a 1'Egypte et verras..." lore lecture du
14 juillet 1989), optimisme, mobilite, sens communautairc du ser-
vice apostolique.
21. Activites concretes suggerees:
21.1. hlecessite d'un eveil et d'une motivation vers un engage-
ment plus grand au service des Pauvres et a une re-evangelisation
de l'Eglise et des missionnaires cux-memos a partir des Pauvres.
21.2. Favoriser des initiatives pour une renovation et unc
formation permanente du clerge et des agents laics de pastorale.
Prefer une attention speciale aux laics des mouvements vincen-
tiens.
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21.3. Encourager ('engagement chretien en faveur de la justice
sociale . Chercher serieusement les causes de la souffrance, de la
misere et des problemes collectifs de deshumanisation (avec cou-
rage , constance et audace dans la recherche des solutions les plus
indiquees).
21.4. Donner la priorite , dans les engagements apostoliqucs et
dans la dynamique communautaire , aux personnel , qui doivent se
sentir comme des sujets responsables , et aux secteurs et groupes,
avec lesquels on doit utiliser des moyens liberateurs (par exemple,
conscientisation , formation humaine et chretienne au niveau des
groupes et des petites communautes de base, avec des criteres evan-
geliques).
22. La Congregation de la Mission doit promouvoir au plan
international et inter -regional un effort plus efficace pour la for-
mation du personnel qui doit titre envoye aux missions ad gentes.
Elle ne devra pas laisser au seul jugement (ou a des simples possi-
bilites ) des Provinces , la concretisation de Ventre-aide et de la co-
responsabilite dans ce champ privilegie de la mission vincentienne.
22.1. Pour vaincre ('obstacle des langues , de la diversite des
cultures et mentalites dans la concretisation de l'evangelisation des
Pauvres et de la formation de nouveaux pretres, de la Congrega-
tion et du Diocese , it sera necessaire de promouvoir une aide
nuutuclle des diverses Provinces.
23. Que Pon utilise davantage dans 1'evangelisation des Pau-
vres les Moyens de Communication Sociale.
IV. COMMUNAUTE POUR LA MISSION
24. II est necessaire d'envisager la vie communautaire comme
une valeur en soi et en vue de ('evangelisation des Pauvres.
25. Necessite d'un effort en vue dune renovation de notre vie
communautaire . Qu'elle se contente d'une vie modeste et ne suc-
combe pas a la tentation du consumerisme.
26. Il est necessaire de creer des oeuvres ou l'on voie concre-
tement I 'accomplissement du charisme vincentien.
27. L'usage des projets a tous les niveaux contrihue au renou-
vellement de la vie communautaire locale et provinciale.
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28. Chaque confrere doit integrer dans son projet personnel
(dans sa conversion et fidelite au Seigneur ) les projets de la Pro-
vince et de la Communaute . Il doit contribuer avec son charisme
et sa vocation personnels a la realisation du projet provincial et
communautaire.
V. FORMATION POUR LA MISSION
29. Au tours de la rencontre des Visitcurs , on a senti une espe-
rance due aux possibilites ouvertes dans beaucoup de Pays a la for-
mation des candidats de la Congregation . Mais, en meme temps,
on a vivement regrette le manque de formateurs.
30. Le Visiteur doit avoir une participation reelle dans le pro-
cessus de formation au niveau provincial.
31. Nos candidats doivent titre mis au contact des communau-
tes vincentiennes authentiques . Que ce soit des communautes ouver-
tes aux jeunes , lesquels doivent titre accompagnes personnellement
dans leur vie spirituelle.
32. Dans la formation pour la mission , on doit tenir compte,
au moins, de trois aspects: le contact avec les pauvres et les minis-
teres au service du clerge et des laIcs; un approfondissement serieux
et continu de la vie et de la personnalite et du charisme de St. Vin-
cent; la necessite d'une identification avec Jesus-Christ et d'une
volonte de le suivre.
33. Il sera necessaire de planifier la formation permanente,
d'une maniere plus profonde et systematique , a partir de noire iden-
tite vincentienne et des exigences de notre mission.
Rio de Janeiro, le 17 juillet 1989
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LES CONCLUSIONS DE LA RENCONTRE
DES VISITEURS
Les conclusions de la Rencontre des Visiteurs ont
ete approuvees le 17 juillet, sous la forme de proposi-
tions, comme elles avaient ete etudiees prealablement
dans les groupes linguistiques. Elles ont ete remises
au Superieur General et a son Conseil, en vue de la
redaction d'un document pour toute la Congregation.
Dans la reunion du 24 octobre, le Superieur Gene-
ral a decide, avec son Conseil, de publier ce document
en janvier 1990.
LAS CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO
DE LOS VISITADORES
Las conclusiones del Encuentro de los Visitadores
fueron aprobadas el 17 de julio, bajo forma de propo-
siciones, Como las habian estudiado anteriormente los
grupos lingiiisticos. Fueron entregadas al Superior
General y a su Consejo, en vista de la redacci6n de un
documento para toda la Congregacion.
En la reunion del 24 de octubre, el Superior Gene-
ral ha decidido, con su Consejo, publicar dicho docu-
mento en enero de 1990.
THE CONCLUSIONS OF THE MEETING OF VISITORS
On July 17th the conclusions of the Meeting of Vi-
sitors were approved as propositions, under wich form
they had been previously studied in language groups.
They were referred to the Superior General and his
Council in view of redacting a document for the entire
Congregation.
During a meeting on October 24th, the Superior
General, with his Council, decided to publish this docu-




Rio de Janeiro, Brazil
Monday of 15th Week
Gospel: Matthew 10 :34 - 11:1
My dear Con freres,
Perhaps the best known of the books of the German theologian,
Dietrich Bonhoffer, is that which is entitled, The Cost of Disciple-
ship. The first half of this morning's Gospel has as its theme and
message the cost of discipleship. And the cost is high: "He who loves
father or mother more than Me is not worthy of Me"(Mt 7:37). Over
against the cost of discipleship Bonhoffer writes of what he calls
"cheap grace". Cheap grace is the preaching of forgiveness without
requiring repentance, absolution without personal confession. Cheap
grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace
without Jesus Christ, living and incarnate. And the question posed
by Our Lord in this morning's Gospel is simply: are you living by
cheap grace? Are we adjusting the Gospel to ourselves, rather than
adjusting ourselves to the Gospel? Only in the inner sanctuary of
our consciences can each man answer that question for himself.
Would I be correct in saying that in these post-conciliar years
we may have tended to live by cheap grace? To offer an example:
those of us who were formed and lived as members of the Congre-
gation before Vatican II will recall that there was a greater empha-
sis in our formation then on mortification than there is at the present
time. Perhaps a more integral vision of mortification was called for;
maybe it was necessary to lay less emphasis on mortification for the
sake of mortification, - and that has been a gain. On the other hand
do we find it difficult to speak about mortification as one of our
five distinguishing characteristics as disciples of Saint Vincent, and
if we do, could the reason be that as a value it is somewhat mar-
ginalized in our lives? Could it be that we are living by cheap grace?
The words of Our Lord in this morning's Gospel speak of costly grace.
What could be more costly than the words: "He who finds his life
will lose it, and he who loses his life for My sake will find it"
(Mt 10:39). It is certain that authentic evangelization of the poor ac-
cording to the mind of Saint Vincent can only be achieved with costly
grace.
The second half of today's Gospel centers on the theme of wel-
come. When Our Lord spoke, as He does in today's Gospel, about
welcomes, He spoke from experience. It you travel around, not know-
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ing where you are going to lay your head for the night and who is
going to give you the next meal, your sense of appreciation for wel-
comes would be very much sharpened. Even a cup of cold water,
offered to a man who has little or nothing in this world, would he
welcomed, for such a man would not take anything for granted. So
Our Lord's appreciation of the welcome He received, for instance,
in the home of Martha and Mary and Lazarus must have been very
profound indeed. Because He was fully human, He must have felt
the pain of not receiving a welcome when He expected one. The people
in the country of the Gerasenes asked Him to leave their locality,
while at least one Samaritan village showed itself to be inhospita-
ble to Him. Years after He had left this earth, when Saint John was
writing his Gospel, he saw the poignancy of the situation and he
wrote: "He came to His own home and His own people received Him
not"(Jn 1:10). And one of the most pathetic phrases in the Gospel
of Saint Luke must surely he that in the second chapter of his Gospel:
"And she gave birth to her first born Son and wrapped Him in swad-
dling clothes and laid Him in a manger, because there was no place
for them in the Inn"(Lk 2:7). That last phrase, "because there was
no place for them ", is one of the most poignant sentences in the
whole Bible.
It could be said that Our Lord appreciated a welcome so much
that He asked that the welcome which would he given to His friends
should be as warm as if given to Himself. Our Lord focuses our at-
tention on the importance of welcoming prophets, holy people and
little ones. Our special portion are "the little ones", for the poor are
"the little ones" of God. We must draw much encouragement from
the thought that the smallest gesture for the poor, - he it one of
charity or one to secure more justice for them, - will not go without
its special reward. The opportunity of helping the poor in a dramatic
way may never come our way, but no day passes that does not offer
an opportunity of making the small gesture in their favor.
Let us not, however, think of the little ones as living only out-
side our own Communities. Many years ago I recall a saintly priest
remarking that in doing little acts of charity to those who are closest
to me in the environment in which I live, I may be rendering ser-
vice, not to the least of Christ's brethren, but to some, perhaps, of
His greatest.
When I was preparing this homily in Rome, I searched through
the correspondence of Saint Vincent for an insight of his on the topic
of welcome. By chance I came upon the following short paragraph
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from a letter of his, addressed to a man who failed to show commu-
nity hospitality:
"I ask you to give clothes to Brother Christophe. Mon Dieu,
Father, what have you been doing since he arrived? You saw
his need; you knew he was a brother of ours, and that a favour
done to him would be as one done to us. Yet you left him in
rags. On top of that you let the two negroes go, or rather you
sent them away when they arrived, without welcoming them
or letting them rest for more than one night after all the fa-
tigues and troubles they had been through. We've heard noth-
ing of them since , and I am afraid that Louis, who is a very
good man, has been offended at finding so little compassion
and help in one of our houses, after having been treated here
as one of our brothers and where he worked like one of them.
I am afraid that, having experienced this rejection, he has
decided to leave us. It is to be hoped, Father, that you will
have a little more charity towards Confreres who call in on
you, or towards people in any way connected with the Con-
gregation when they are destitute, as these were" (Coste VII,
CEME, p. 212).
May the Lord, through the intercession of His Virgin Mother
Mary and our Community Saints, keep us generous towards all who
look to us for the charity and the welcome of Christ. Amen.
Richard McCULLEINI, C.M.
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Visitors' Meeting : Concluding Talk
Rio de Janeiro, Monday 17th July 1989
My dear Confreres,
When I spoke to you at the opening of this meeting on July 3rd,
I introduced you to a poor man who had spent his whole life beg-
ging, without knowing that beneath his feet there lay a treasure
that could enrich his life beyond all measure. Today I return to the
poor man-and find that there is new light in his eyes and new hope
in his heart. He has received a glimmer of knowledge that there
are many treasures beneath his feet, which if he can unearth, he
will find new security.
The experience of all of us here during the past two weeks has
been such that we have been made more aware of the riches that
are hidden from us, but which are certainly ours. The extent of our
wealth may still be hidden from us, and we may be perplexed as
to how we may mine our treasure. Because, however, we are cer-
tain of our wealth, we have new hope in our hearts. And that hope
will enable us to face the future with a confidence greater than that
which we had when we arrived here at the beginning of the month.
Let me refer to some of the wealth which I think we have dis-
covered during our two weeks of exploration. Firstly-unity. I think
many of us have palpably felt the deep unity that exists in the Con-
gregation. Some barriers that in the past seemed to make commu-
nication difficult between provinces have been lowered. The seed
that was sown at the Assembly of 1986 - "Unum Corpus, unus spiri-
tus in Christo" - has sprouted and is growing steadily. There have
been real efforts to translate that unity of spirit into practical ac-
tion. It is to be hoped that the unity of spirit, so much in evidence
here, will continue to flower in growing collaboration between the
Provinces.
The desire for greater collaboration between the Provinces is
born of unity, but also, I believe, from the recognition of the wealth
of spiritual riches that our Provinces possess. In the simple dia-
logue that took place in groups and at the plenary sessions, we came
to recognize not only needs of Provinces, but we also detected a
willingness to help each other. The experience of these two weeks
has pulled us away from the danger of isolationism which is an ever
present threat to the unity of our Congregation. And the isola-
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t ionism of a Province will inevitably beget an undesirable individu-
alism in confreres.
The poor man of the parable may come to know of the exist-
ence of a hidden treasure beneath his feet, but he may very well
be at a loss to find the means to bring that wealth to the surface.
Of this meeting it could be said that much attention was given to
the means of unearthing our hidden treasure. I think particularly
of that tool which we call project or plan. For some it has been a
new discovery; for others it is a tool that has been in their hands
for some time, but whose full potential has not been realized. For
most of us the personal project is a new tool. Wrongly understood
and improperly used, the personal project will be a disintegrating
force in a Province or community rather than an integrating one.
Properly understood and used, the personal project can be an in-
strument that will release new spiritual energies in the individual
confrere and is not happiness in life experienced when a man's
spiritual energies are functioning to the full?
The poor man of the parable spent much time watching the
world go by. Successive generations of passers-by came to know
him. As the poor man grew older, he became a little more with-
drawn in himself, more preoccupied about what would happen to
him when he could no longer bring himself to the spot where he
had begged for his living. One of the hidden (and perhaps not so
hidden) preoccupations of many Provinces is that of a rising me-
dian age. At the recent meeting of the Superiors General in Rome
I was struck by the amount of time that was devoted to the topic
of discussing how to maintain an ever-growing number of older
members of institutes; how to deal with the inverted pyramid which
is the statistical pattern of many communities in First World coun-
tries today.
While not denying the importance of providing adequately for
our confreres in their sickness and old age, we must not allow
neither our hope for the future of the Congregation nor our ener-
gies for the apostolate to be drained by the prospect of a rising me-
dian age.
It is in this context that I would like to launch an idea that may
possibly germinate hope and action . We think of the Congregation
as existing on physical continents . Let us not forget, however, that
every new generation is a continent , and that continent has to be
conquered for Christ . If the poor of tomorrow are to be evange-
lized, we must be in contact with AGE the youth of today. We must
not retreat before the emerging continent of youth , saying that the
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world of youth is different from that of ours ; that the modern youth
culture is alien to the Gospel.
I would like to suggest , then , that within the general project
of evangelization , community for the mission and formation for mis-
sion, we should, as a Congregation, particularly during the year
1990, venture courageously and confidently into the new continent
of youth, in order to secure its obedience to Christ and His Gospel.
Rejuvenation of our Congregation could be notably advanced, I be-
lieve, if during the year 1990 each individual confrere - old, middle-
aged or young - decided to make a special effort to cross the seas
that separate us from the world of youth . Is there any confrere in
the Congregation who could not give a little more time to trying
to understand youth, a little more time to listening to youth, to talk-
ing with youth, to dialogueing with youth, to praying for youth, to
suffering for youth? It is not so much years and grey hairs that
separate men from youth so much as hearts that have been affec-
ted by a certain spiritual schlerosis. The God who, the psalmist says,
gives joy to our youth is also the God who wants to give joy and
serenity to our old age, and who Himself rejoices that both old and
young are His adopted children.
Of this meeting much more could be said. No doubt on your
return to your Provinces you will be asked by your confreres: "Well,
how did the meeting in Rio go? What did you decide? Did you write
a document?" To all these questions there is, I think , a simple re-
ply. "The meeting went excellently , thanks be to God. It was a rich
experience in ongoing formation , and that is the most urgent need
of the Congregation at the present time."
And now let me recite a little litany of thanks which I have com-
posed. To Sister Catarina Mourao, Visitatrix, her Council and to
the sisters and personnel of this house we owe a great debt of grati-
tude. Although we did not deserve it, they have treated us like
princes. I suggest that each of us celebrate one Mass for the inten-
tions of these sisters and their helpers, so that the Lord will repay
them in our name for the welcome they have given us and for the
services they have rendered us.
To Fr. Jose Almeida, Visitor of the Province of Rio, his Coun-
cil and the confreres of this Province who have done so much for
the organization of our meeting we are deeply grateful. Along with
them I thank the group of lay persons who made so many journeys
to the airport to collect us on our arrival. When Fr. Almeida was
with us in the Curia, I knew him not only as a wise Assistant, but
also as an accomplished animator of our community liturgy. Here
in Rio I discovered that he has a talent also for animating in song
and movement folkloric events of every kind. You will pardon me,
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Fr. Almeida, if I do not mention in this litany of thanks individual
confreres of the Provincial House and of Caraga who received us
with open arms.
The smooth running of our meeting owes much to the work
of two commisions: the preparatory commission and the central
commission. Frs. Palu, Braga and Sylvestre - and earlier Fr. Jose
Maria Roman - devoted many hours to working out the details
of our programme. It was Fr. Palu who secured Br. Panini for us.
Perhaps the best tribute we could offer Br. Panini is to say that
we would have liked to have had him with us longer - and to have
had him actually guide some of our general and group discussions.
The central commission here in Rio was composed of the mem-
bers of the preparatory commission with the addition of Fr. Lon-
dono and Fr. Limbertie who, in his capacity as secretary, acted as
our recording angel during these two weeks. Thank you, Fr.
Raimundo.
To our two moderators, Frs. Sylvestre and Braga, I express our
thanks for the guidance they have given us, and I add a special word
of appreciation to Fr. Braga for the care he took, not only in direct-
ing our liturgies "digne, attente ac devote", but also for preparing
so painstakingly the liturgical booklets which we used during the
session.
To Fr. Flores and Fr. Rigazio, to Frs. Danjou, Wypych and Noo-
nan, who gave us excellent papers on different aspects of a Visi-
tor's responsibility, we offer our thanks, as well as to Frs. Maloney,
Stres, Elduayen and Claffey for their presentations on the impor-
tant topic of ongoing formation. To Frs. Bellemakers, Ferreira, L6-
pez Maside, who acted as assessors and who this morning gave us
the fruit of their reflections, I say "well done and thanks." To Dom
Helder Camara 'in absentia' I offer our appreciation and thanks
for the inspiration of his person and of his message.
No international meeting would be possible without a team of
translators, and we have been blessed with a patient and capable
group who made a new Pentecost possible. Our thanks to them as
well as to our three competent technicians from STOC.
There is at least one other group of people whom you would
wish me to greet and to thank. They are our confreres and the
Daughters of Charity all over the world who, since our arrival here,
and indeed before that, have been silently asking through their
prayers, their work and their sufferings, that our Father in heaven
would bless with His grace our discussions and decisions. I ask you
to bring home to them the record of our gratitude.
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On Saturday last, in the Office of Readings , we read these words
from the book of Ecclesiasticus:
"The Lord will never give up His mercy, nor cause any of His
works to perish ; He will never blot out the descendants fo His
chosen one , nor destroy the prosperity of Him who loved Him"
(Ecc. ch . 47, v. 24).
We are the spiritual descendants of St . Vincent de Paul. Let
us live in the confidence that the Lord will not allow "the prosperity
of Him who loved Him" to be destroyed nor his work to perish.
And let us leave the final word to St . Vincent himself . He might
well close this meeting with words which he wrote to Fr. Pesnelle,
superior at Genoa:
"The more we relate to our Lord in His lowliness, the more
we will share in His spirit . The more we search , as He did,
to establish the Kingdom of God His Father in ourselves and
others, the more we will be given those things that are neces-
sary for our lives. Live in this confidence ... let us be guided by
our Father Who is in heaven , and let us try on earth to be at




CLAPVI - VI Asamblea General
Al inicio de la Santa Misa
Mis queridos cohermanos,
Permitanme empezar mani festandoles mi alegr a por estar cele-
brando esta Eucaristia con Ustedes.
Cada vez que celebramos el Santo Sacrificio de la Misa, hace-
mos memoria de la muerte, Resurreccion y Ascension de Nuestro
Senor a los cielos. Hacemos tambien memoria de la muchas gra-
cias y bendiciones que Dios, por su bondad, nos ha concedido
durante nuestras vidas.
Hagamos memoria hoy con corazones agradecidos del bien que
Dios ha hecho mediante CLAPVI y, de modo particular, demos gra-
cias a Nuestro Padre que estd en los cielos por el bien que ha hecho
a traves de su Presidente y Secretario, Antonio Elduayen y Alvaro
Quevedo, quien durante tantos anos ha mantenido a CLAPVI viva
e inquieta por los problemas de la Congregacion en Latinoamerica.
Gracias, P. Antonio, muchas gracias P. Alvaro.
Y porque la gracia del Senor es la mds grande de sus obras,
ddmosle gracias por la que El nos ha mostrado y pidamosle que tree
dentro de nosotros nuevos y generosos corazones.
1 de julio de 1989
CLAPVI
Rio de Janeiro, Brasil
Sabado de la 12' Semana
Lectura: Genesis 18:1-15
Evangelio : Mateo 8:5-1.
Creo quc no estamos lejos de acertar si decirnos que la actitud
de los discipulos de Nuestro Senor hacia el Centurion del evange-
lio de hoy era ambigua. Para empezar, era un Centurion, un mili-
tar. Quizas era un Centurion del ejercito romano y, si era, formaba
parte de un ejercito de ocupacion. Un ejercito de ocupacion ,,es
popular en cualquier parte? Lo Judo. For eso, en to hondo del cora-
zon de los amigos de Nuestro Senor, muy probablcment anidarian
sentimientos de antipatia hacia el. Por otra parte, la version que
San Lucas da de este hecho subraya el detalle de que este Centu-
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non no era el habitual; habia construido una sinagoga a sus expen-
sas, a pesar de que era gentil. Por esto, el pueblo pensaba bien de
e1 y apoyd la peticion que dirigio al Senor.
LQue podemos decir nosotros de la actitud de Nuestro Senor
hacia el Centurion? Le mostro respeto y compasion. Mas aun, Nues-
tro Senor le admiro por la sencillez y la autenticidad de su fe. La
aguda mirada de Nuestro Senor penetro mas alla del uniforme
militar, Ileg6 hasta el coraz6n del Centurion, interesado por la salud
de su siervo o esclavo. Nuestro Senor fue capaz de separar al Cen-
turi6n de su cohorte y verle como un persona sensible y compasiva.
Cuando nosotros nos zambullimos en Jos actuates problemas
sociales, tendemos a reclutar ejercitos del pueblo a clasificarlos,
de suerte que los podamos mandar. Hasta cierto punto, esto puede
facilitar nuestros planes, pero corremos el riesgo do ver al pueblo
solamente en categorias de buenos y malos. Tambien corremos el
riesgo de dividir el mundo entre los bien intencionados y los mal
intencionados . La realidad es, sin duda, que hay maldad en los cora-
zones de los hombres buenos y bondad en los corazones de los hom-
bres malos . Con frecuencia sentimos la necesidad de afinar nues-
tras apreciaciones sobre el pueblo, a fin de no dividir el mundo en
la doble categoria de negros y blancos, de buenos y malos.
Si fallamos en afinar nuestra capacidad critica, hay peligro de
que la predicacion a nuestro pueblo sea ineficaz . Hace unas sema-
nas, durante el encuentro anual de los Superiores Generales en
Roma, of decir a un Superior General que el tenia la practica de
escuchar muchas homilias, particularmente en los paises en donde
existe una division profunda entre ricos y pobres. Hizo notar que
muchos sacerdotes parecian no it mas ally de la denuncia de las
desigualdades existences, sin ofrecer pan nutritivo a tantos pobres
que escuchaban su predicacion.
Hoy atribuimos a los sacerdotes el papel de profetas . Habla-
mos en nombre del los pobres: proclamamos sus quejas. Esto es
bueno. Sin embargo, debemos, como los profetas del Antiguo Tes-
tamento y como el mismo Jesus, estar Ilenos de compasion, no sola-
mente por los pobres, sino por cada persona nacida en este mundo.
La palabra compasion es un vocablo rico en hebreo y conlleva algu-
nos matices en su significado . Puede significar acercase a uno e
inclinarse en actitud reverencial ; puede significar sufrir con otro
y ahorrarle que se le tenga lastima ; puede significar aliviar a
alguien , poner fin a sus quejas ayudandole a recobrar aliento. No
tengo necesidad de recordarles que en cualquicr parte, y quizas dc
una manera especial en Latinoamerica, cada uno de los significa-
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dos de la palabra "compasi6n" pueden encontrar un apostolado
que los exprese.
En el coraz6n de la misteriosa personalidad de Jesus existia
lo que algunas veces se llama la experiencia del Abba, la experien-
cia de estar cercano a su Padre, que hace brillar el sol sobre bue-
nos y malos.
El reto quc diariamente nos desafla es entrar dentro de la expe-
riencia del Abba, y reflejarlo en la palabra y en la acci6n, de hecho
y de verdad. Debemos vivir con la convicci6n de Puebla de que
"La Iglesia es el lugar en donde se concentra at maximo la
acci6n del Padre, que con la fuerza del Espiritu de Amor busca
solicito a los hombres para compartir con ellos un gesto de
indecible ternura " (Puebla n. 227).
Apenas tenemos necesidad de decir que San Vicente tuvo el
conocimiento experimental del Abba en sus anos de madurez.
"Tengamos misericordia", exclam6 un dia al final de su vida,
"...ejercitemos con todos nuestra compasi6n, de forma que
nunca encontremos un pobre sin consolarlo, si podemos, ni
un hombre ignorante sin ensenarle, en pocas palabras, las
cosas que necesita creer y pacer para su salvaci6n " (COSTE,
XI, 234).
"Y Jesus dijo al Centuri6n: Anda, que to suceda como has
creido" (Mt 8:13). Amen.
Richard McCULLEN, C.M.
CLAPVI: NI EVO CONSEJO EJECUTIVO
Al terminarse la VI Asamblea General, fueron clegidos los
miembros del nuevo Consejo Ejecutivo de la CLAPVI:
Presidente: P. Jose Pires de Almelda (Visitador de la Prov. de Rio);
Vicepresidente: P. Aurelio Londono , (Visitador de Colombia);
Vocal 11. P. Gregorlo Alegria (Visitador de Puerto Rico);
Vocal 2°: P. Victor Rodriguez (Visitador de Chile);
Secretario Ejecutivo: P. Antonio Elduayen (Prov. de Chile)
Direcci6n Postal del Secretario: Correo 21;
Casilla 14673; Santiago - Chile.
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VI AG. ORDINARIA CLAPVI
RIO DE JANEIRO 1989
ACUERDOS
ORIENTACIONES GENERALES Y ACTIVIDADES
1. ORIENTACIO NES GENERALES
I.I. Evangelizacibn de los pobres
a) Propiciar la formaci6n de un Equipo Misionero Interpro-
vincial.
b) Ser sensibles a las Orientaciones Pastorales de las Iglesias
Particulares, pues somos una Comunidad al servicio de la Iglesia.
1.2. Comunidad pare la Mision
c) Estimular la ayuda, cooperacion y comunicacion interpro-
vincial y que los visitadores procuren que sus Provincias se abran
con mayor generosidad efectiva a las demas.
d) Interesar a "las bases" de las Provincias y a la Familia Vicen-
tina en los objetivos de CLAPVI.
e) Ayudar a las Provincias en el analisis de las diversas situa-
ciones que se producen en las comunidades, especialmente en las
originadas por las diferencias generacionales.
1.3. Formaclbn para la Mision
f) Dar mayor espacio a los formandos en los Encuentros, las
Misiones y la Revista CLAPVI.
g) Crear mecanismos que permitan la Formacibn Permanente
y Especializaci6n en ]as Provincias, acudiendo incluso al intercam-
bio de personal.
h) Estimular a los formadores y formandos a estudiar el mate-
rial que, sobre formaci6n, contiene la Revista CLAPVI.
1.4. Comunidad y formaci6n para la Mision
i) Recomendar la coherencia entre las exigencias en la Forma-
ci6n de los Nuestros y el estilo de vida de las comunidades locales.
2. ACTIVIDADES
2.1. Evangelizacibn de los pobres
a) Apoyar "la misi6n de Panama" con el envio de misioneros
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(en Febrero 90), para iniciar asi un posible Equipo Interprovincial
Misionero. Con este motivo realizar en Panama el III Encuentro
CLAPVI de Misiones.
b) Sugerir nombres de misioneros , en cada Provincia , que pue-
dan integrar o colaborar con el proyectado Equipo Interprovincial
Misionero (de acuerdo a la experiencia de Panama).
c) Preparar la edition de una " Galeria de Misioneros" de las
diversas Provincias CLAPVI.
2.2. Comunidad para la Misi6n
d) Comunidar a las otras Provincias, ademas del Boletin o
Informativo, el Proyecto Provincial, los Programas de Cursos y
Semanas de Estudio, la nomina de sus peritos y especialistas, etc.
e) Dar a conocer a "las bases" y estudiar los objetivos CLAPVI.
f) Escribir y publicar las historias de las Provincias CLAPVI.
g) Publicar en la Revista articulos y noticias en las lenguas ori-
ginales (castellano y portugues).
h) Pedir a SIEV el envio oportuno de los Programas de los Cur-
sor de los pr6ximos tres anos para dar nuestro aporte latinoame-
ricano.
i) Presentar al P. General posibles temas para el Documento
de Reflexi6n y Estudio, que segt n las LA86 viene presentando anual-
mente a los misioneros.
2.3. Formacion para la Misi6n
j) Facilitar a las Provincias la elaboraci6n del Plan Integral de
Formacion, mediante el intercambio o envio de los Planes de For-
maci6n (para todas las etapas) que ya tienen algunas Provincias.
k) Editar tres "separatas" con los mejores articulos publica-
dos en la Revista sobre Evangelizaci6n de los pobres, la Comuni-
dad para la Mision y la Formacion para la Mision. Cada "separata"
debera tener un buen indite analitico.
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